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« Il faut appeler les chases par leur nom) si ron ne
ueut courir de graves dangers de perdre mime la notion
des choses. Deja Tacite ... voyait la run des siones les
plus graves de 10 decadence morale) lorsqu'il icriooit :
«Vera etiam rerum perdidimus nomina.» Nous n'ooons
meme plus le courage, le bon sens, de donner aux chores
leur nom. »
(Pie XI, 28 juillet 1938.)
« Le monde est en [lammes. Le Christ est a nouveau
crucifie. On ueut exterminer de La terre son EgIise. Ce
n' est pas Ie moment de traiter avec Dieu de choses peu
importantes. »

(Therese d'Avila, 1515-1586)

PREFACE
Le livre de I'Abbe Oesterreicher
a une
importance
speciale parce qu'il s'appuie
sur une documentation approfondie et parce
qu'il a pour auteur un pretre catholique
qui a consacre depuis longtemps a la question d'Lsrael ses etudes et son activite, En
1933 I'Abbe Oesterreicher a fonde
Vienne
l'Oeuvre de St. Paul, dediee a l'apostolat
parmi les J uifs et a la lutte contre Ie racisme
et I'antisernitisme.
La revue publiee par
lui, die Erjuellun q (« L'Accornplissement ») a ere, avec Ie Bulletin mensuel La
Question d'Lsrael, publie
Paris par les
Peres de Notre Dame de Sion, une des
plus fermes manifestations
de la fidelite
catholique aUK enseignements de saint Paul,
et de l'opposition
irreductible
de la foi
chretienne
cette sen tine d'heresie et de
perversion morale qu'est Ie racisme. L'Oeuvre de St. Paul et la revue editee par I'Abbe
Oesterreicher
recurent a I'epoque l'encou-

a
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ragement et la benediction
de beaucoup
d'eveques, entre autres du Cardinal Verdier.
Force de quitter Vienne apres l'Anschluss
et l'invasion nazie, l'Abbe Oesterreicher
s'est rendu a Rome, puis a Paris, ou il a
continue son activite. Apres Ie desastre de
la France il a pu echapper aux Nazis, et il
est main tenant aux Etats- Unis.
Le livre de I' Abbe Oesterreicher
se tient
tout entier dans la perspective du dogme
catholique et de la revelation. Le lecteur
non chretien y trouvera cependant son profit, et, n'en sera que mieux intorrne de
l'incompatibilite
radicale entre Ie christianisme et l'antisemitisrne. Ce livre a ete ecrit
avant la guerre, mais il est plus actuel que
jamais, et les abominations perpetrees par
les arrnees allemandes et la police allemande
a travers l'Europe occupee, en Pologne
notamment et en Russie, ne font que confirmer plus terriblement son verdict.
N ous savons comment les chretiens des
pays opprirnes ont apporte, de leur cote,
par Ie fait et l'exemple, par la solidarite
qu'ils ont montree envers les J uifs persecutes et par une profusion d'actes intrepides d'humaine
justice et charite,
la
12
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preuve inoubliable de la revoltc de l'esprit
chretien contre l'esprit de haine antisemitique. J e voudrais rendre ici un hommage
particulier
aux redacteurs des Cahiers du
T'emoiqnaqe
Chretien,
cette publication
clandestine qui circule en France avec un
tirage de 25.000 exemplaires, et dont les
derniers fascicules, « Les Racistes peints
par eux-rnemes » et « Antisernites », attestent que la France n'a pas perdu son arne.
J'ai parle de I'antisernitisme
bien des
fois ; je n'aurais jarnais pense que je devrais
Ie faire un jour en face de lois persecutrices
prornulguees par un gouvernement
qui se
dit francais. A ces lois honteuses une honte
nouvelle a ete recernrnent ajoutee, je parle
des mesures affreuses prises contre les J uifs
etrangers non seulement en region occu pee
mais dans la zone soi-disant libre. Vingt
mille J uifs etrangers ont ete arretes par les
Allemands dans la zone occupee, Dans la
zone non-occupee treize mille ont ete pourchasses par la police, pour etre livres ensuite et deportes, dans des conditions d'inhumanite qui depasscnt l'irnagination. Une
immense vague d'indignation
a souleve la
conscience chretienne en France, et l'exces
du mal a du moins cet effet que l'antisemi13
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tisme, revele au peuple francais dans sa
vraie nature, sera desormais rejete par lui
comme un poison maudit.
On sa it que la population francaise s'est
efforcee de toutes manieres de proteger les
J uifs victimes de ces mesures infarnes, au de
les aider it se cacher dans les montagnes et
les forers. Des familles chretiennes les ant
caches dans leurs foyers, abrites, aides, defendus contre un sort pire que la mort. Des
pretres ant ete arretes pour avoir sou strait
des enfants juifs aux persecuteurs, Le Pape
est intervenu aupres du Marechal Petain et
de son gouvernement avec les avertissements
les plus graves, les eveques de France ant
proteste, et pareillement les chefs des eglises
reforrnees.
Mgr Saliege, archeveque
de
Toulouse, a eleve la voix cantre la cruaute
abominable
dont on use contre les J uifs
dans les camps de concentration, au on traite
comme du betail les enfants, les femmes et
les hommes qui ant l'honneur d'appartenir
it la race de Jesus-Christ. « II a ete reserve
it notre epoque, a dit Mgr Saliege, de voir
Ie tr iste spectacle d'enfants,
de femmes,
d'hornmes, de peres et de meres traires
comme un vulgaire troupeau ; de voir les
membres d'une seule et meme famille se14-
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pares les uns des autres, et envoyes au loin
pour une destination inconnue. Pourquoi
Ie droit de refuge n'existe-t-il plus dans nos
eglises ? Pourquoi
sommes-nous un pays
conquis ? Que Dieu ait pitie de nous 1...
Les J uifs sont des hommes ; les J uives sont
des femmes. Tout n'est pas permis contre
eux, contre ces hommes et ces femmes, contre ces peres et ces meres de farnil le, lis font
partie de la race humaine, ils sont nos
freres comme beaucoup d'autres. Un chretien ne peut I'oublier. France bien-airnee,
patrie f rancaise qui transmit it la conscience
de tous tes enfants les traditions de respect
de la personne humaine ; France chevaleresque et gene reuse, je sais que tu n'es pas
responsable de cette terreur. » Ces protestations sont restees sans effet aupres de gouvernants dont les lecons de l'A'llemagne
nazie ont decidernent forme la conscience.
Livre, humilie, abandonne, mais retrouvanr
sa vocation dans la douleur et la revolte,
Ie peuple de France porte seul dans ses bras
meurtris I'honneur blesse, l'honneur trahi
de la France.
Leon Bloy a dit que Ie « voile»
dont
parle saint Paul, et qui couvre les yeux
15
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d'Jsrael, est en train de passer « des J uifs
aux Chretiens ». Ce mot, qui est terrible
pour les Gentils et pour les prevarications
du monde chretien, nous aide Ii entendre
quelque chose Ii la persecution, - inouie
quant Ii I'etendue et quant Ii I'intensite, dont les J uifs sont aujourd'hui
victimes,
ainsi qu'a I'ebranlement
spirituel
qui se
produit depuis quelques annees chez beaucoup d'entre eux, et qui marque de grands
changements
inter ieurs,
notamment
Ii
l'egard de la personne du Christ.
Ce n'est pas un syrnptome de peu d'importance que ce souci croissant, au sein
merne d'Lsrael, du juste crucifie de par
I'erreur
des princes
des pretres.
Aujourd'hui, en Amerique, des ecrivains juifs
aussi representatifs
que Waldo Frank et
Schalom Asch cherchent
Ii reintegrer
Ie
Nouveau
Testament
dans la fraternite
d'Israel ; sans reconnaitre encore en Jesus
Ie Messie, ils reconnaissent cependant en
lui la plus pure figure juive qui ait paru
dans I'histoire humaine. Ils seraient tres
faches qu'on les croie pour cela inclines euxmemes au christianisme, mais tout en restant
plus que jamais attaches au judaisrne, ils
pensent que l'Evangile transcende l'Ancien
16
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Testament, ils Ie regardent camme une fleur
au parfum divin issue de la racine des
Patriarches
et des Propheres, Sans oublier
les conflits et les amerrumes de I'histoire,
et les coups recus par leur peuple, I'auteur
de The New Discovery of America comme
celui de Salvation ont etudie avec sympathie
la chretiente medievale et la spir itualite
catholique. Ils sont d'accord avec Maurice
Samuel pour voir dans la « Christophobie »
I'essence spirituelle du racisme satanique de
l'Empire paien d'aujourd'hui.
Pour un esprit suffisamment attentif, beaucoup d'autres signes indiquent que les yeux d'Israel
commencent a se dessiller, tandis que les
yeux de tant de chretiens, ou soi-disant tels,
s'obscurcissent,
envahis par les vapeurs
feroces du vieux sang paien, soudain rechauffe, de la Gentilite,
« Jesus-Christ
est en agonie jusqu'a la
fin du monde », a dit Pascal. Le Christ
souffre en tout innocent persecute, c'est son
agonie qui s'exhale dans Ie cri des innombrables etres humains humilies et tortures.
Tout cela, il I'a aussi pris sur lui, il n'esr
pas une blessure qu'il n'ait soufferre. « N e
crains pas, mon enfant, j'ai deja passe par
la. rai mis pour toi un peu de mon sang,
17
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une trace de rna merci it chaque pas de
l'abominable
route. » Mais dans le corps
mystique de l'Eglise l'humanite de surcroit
que le Christ trouve en chacun des membres
de ce corps, est appelee, en tant rneme que
partie du tout, it participer it l'ceuvre meme
de ce corps, qui est la redemption continuee
tout Ie long du temps. Par et dans la passion
de son corps mystique Ie Christ continue
d'exercer activement la tache pour laquelle
il est venu, il agit comme Sauveur et redempteur de l'humanite.
La passion d'Jsrael - tant qu'Israel ne
reconnait pas le Christ - n'est pas une passion corcdernptrice
achevant, pour Ie
salut eternel des ames, - ce qui manque
(quant it l'application,
non quant aux merites) aux souffrances du Sauveur. C'est it la
stimulation de la vie temporelle du monde
qu'elle
est ordonnee,
el le est Ia passion d'un etre engage lui-meme dans le
destin terrestre du monde et qui irrite Ie
rnonde et veut I'ernanciper,
et sur lequel
Ie monde se venge des plaies de son histoire.
Ce n'est pas cependant que Ie Christ soit
absent de cette passion d'Israel, Croyezvous qu'il puisse oublier son peuple ? Ce
. peuple toujours aime it cause de ses peres,
18
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ce peuple Ii qui des promesses sans repentance ant ete faites ? J esus-Christ soufIre
dans Ia passion d'Israel, En frappant Israel
c'est Lui que les antisemites frappent et
insultent, soufflettent et couvrent de erachats. Persecuter
la maison d'Jsrael c'est
aussi persecuter le Christ, non pas dans son
corps mystique comme lorsqu'on persecute
l'Eglise, mais dans sa souche charnelle et
dans son peuple ingrat qu'il ne cesse d'aimer
et d'appeler.
Dans la passion d'Jsrael le
Christ soufIre et agit camme pasteur de Sian
et Messie d'Israel, et pour conformer peu
Ii peu son peuple Ii Iui-meme, Ce que le
monde nous donne Ii cantempler dans les
grandes persecutions racistes, - mais qui
fait attention Ii un tel spectacle? qui cherche
Ii en penetrer le sens ? - c'est Israel engage
Iui-rnerne sur la voie du Calvaire, - Ii
cause de cette activation de l'histoire terrestre qui est sienne et que j'ai soulignee, et
parce que les marchands d'esclaves ne lui
pardonnent pas les exigences que lui et son
Christ ant introduites au sein de la vie ternporelle du monde, et qui diront toujours :
non, Ii la tyrannie de la force. Malgre lui
Israel monte la voie du Calvaire, cote Ii
cote avec les chretiens - dont la vocation
19
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concerne Ie royaume de Dieu plus que I'hisloire temporelle du monde, - et ces etranges compagnons
sont parfois surpris de
cheminer ensemble. Comme dans I'admirable toile de Chagall, les pauvres J uifs
sans y rien com prendre sont emportes dans
la grande ternpete de la crucifixion, tout
autour du Christ etcndu
A travers Ie monde perdu ...
Aux quatre coins de l'horizon
Feu et f1ammes
De pauvres J uifs de partout s'en vont
Personne qui les reclarne
Ils n'ont plus de lieu sur la terre
Pour se reposer pas une pierre
Les J uifs errants ..:
Le fait central qui a sans doute la signification la plus importante au point de vue
de la philosophie de I'hisroire et des destinees du genre humain, et que personne ne
semble remarquer, c'est que de nos jours la
passion d'Lsrael prend de plus en plus
distinctement fa forme de fa croix.
Jacques MARlTAIN
New York, 12 octobre 1942
1. Raissa Maritain

« Chagall ~ (<< Lettre de Nuit ».
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PREFACE DE L'AUTEUR
Ce livre traite des dangers de la folie
raciste. II veut montrer - ce que trop souvent on ne voit pas - que le racisme est un
danger non seulement pour les Jui]s, mais
pour tous les p eu ples, qu'il est un danger
pour la p ersonne humaine
elle-meme ;
qu'avec
Ie peuple
d'Ismsl, il menace
l'Eglise ell e-meme dans son essence et dans
sa mission; que la persecution des Juiis par
l e national-soc'ialisme et ses vassaux a son
origine dans une haine diabolique centre le
Christ; que le my the de la race est Pantieoanqil e et la negation m em e du message de
1 esus-Christ. Le racisme, c'est l'rlntechrin,
l e monstre de l'abime qui leve la tete.
En face de l'rl ntechrist, il n'y a pas de
neutrallte possible. Au racisme, l e chr etien
ne peut qu' opposer un non total et absolu,
Ici il n'y a plus de place pour une reserve
prudente, la reprobation ne peut etre que
nett e et inconditionnelle.
Si p assionne qu'il soit dans sa reprobation
21
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du racisme , ce livre n' en veut pas molns etre
obiecti], N ous aurons done constamment recours aux citations, nous lalsserons parler
l es documents. N ous donnerons la parole,
aussi largement que possible, au monde que
nous combattons. Ce monde prononce sa
propre condamnation. Personne ne saurait
mieux l'ex p oser qu'il ne fait lui-meme, par
ses discours et par ses actes, Regardez-le de
pres, et le masque qu'il porte habituellement
tombera aussitot,
Au monde qui s'aqit e dans la folie raciste ,
l'outeur oppose le monde surnaturel de la
foi. Cette juxtaposition
montrera I' abime
qui sep are les deux mond es, Quelle difference de langage, quelle difference d'esprit !
Le livre reunira done deux categories de
documents: ceux du racisme et ceux qui le
combattent - documents qu'on oublie trop
facilement. Il rep hera ne cessairement certaines choses qui sont connues ; mais il faut
tout conserver pour l e 'grand proces qui se
rap proche de plus en plus.
Partout ou il s' agit de questions essentielles, du salut ou de la malediction de l'homme et de {,humanije, la critique chretienne
doit etre comme la« parole aiquisee et tranchante » que saint Jean voit sortir de la
22
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bouche de Dieu. Elle doit vraiment « krinein », juger et seporer. C'est Ie racisme, et
plus p articulierement
la question juive, qui
sep are aujourd' hui les esprits; on pouvait
appliquer ainsi un adage connu : «Dis-moi
ce que tu p enses du my the du sang et de la
race, dis-moi quelle est ton attitude
regard
des Iuijs, et je te dirai qui tu es. »
II importe aujourd'hui que chacun porte
p ersonnell ement temoiqnaqe.
Mais notre
opinion « privee » est de peu de prix. C'est
p ourquoi, dans ce livre, l es autorites ecclesiastlques auront largement la parole. Ce
n' est que la verite absol ue et unioersell e,
c onfiee a rEglise, qui pourra vaincre Ie demon raciste .

a
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LA CONFESSION
D'ADOLF

HITLER

Dans son livre de confession, M ein
Kampf, Adolf Hitler declare etre un nouveau Colomb qui a redecouverr une verite
evidente et a rernis au jour une loi fondamentale de la nature : la valeur infinie de
la race et le crime du melange des races. II
ecrit :
Tout animal ne s'accouple qu'avec un congenere de
la meme espece : la ntesange avec la mesange, Ie pinson
avec Ie pinson, la cigogne avec la cigogne, le campagnol
avec Ie campagnol, la souris avec la souris, Ie loup avec
la louve, etc. (p. 283).

Et plus loin :
Tout croisement de deux etres d'inegale valeur donne
comme produit un moyen terme entre la valeur des deux
parents. C'est-a-dire que le rejeton est situe plus haut
dans l'echelle des etres que celui des parents appartenant
a une race inferieure, mais reste en dessous de celui qui
fait partie d'une race superieur-e. Par suite, il succombera, plus tard, dans Ie combat qu'il aura a soutenir

25
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contre cette race superieure. Un tel accouplement

est en

contradiction avec la volonte de la nature qui tend a
elever Ie niveau des etres. Ce but ne peut etre atteint
par l'union d'individus de valeur differente, mais seulement par la victoire complete et

definitive

de ceux qui

representent la plus haute valeur. Le role du plus fort
est de dominer et non point de se fondre avec le plus
faible, en sacrifiant ainsi sa propre grandeur. Seul, le
faible de naissance peut trouver cette loi cruelle ; mais
e'est qu'il n'est qu'un homme faible et borne (p. 284).

Ces deux citations sont suffisanres pour '
qu'on se rende compte du raisonnement confus et em brouille qui est a la base du racisme. Hitler emploie les termes « espece »
et « race », comme s'i ls etaient synonymes.
II embrouille la classification zoologique en
classes, ordres, familles, genres, especes et
races. II evite toute definition, toute distinction nette. Mais Ie vice fondamental de son
raisonnement consiste en ce qu'il applique
sans hesiter des constatations valables pour
Ie regne animal,
I'homme qui emerge audessus du regne animal.
Lors de la conception d'un homme, les
dispositions hereditaires
des parents peuvent, du simple point de 'vue biologique,
s'unir de bien des facons differentes. Mais
c'est une arne spirituelle, creee par Dieu,

a
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qui va animer le corps ainsi dispose. On
peut arriver it produire, par un elevage approprie, des animaux qui aurontcertains
caracteres
determines
d'avance. Mais la
conception d'un homme implique toujours
un risque que seul justifie un amour profond. Le domaine de l'homme est Ie domaine de la Iiberte. L'homme n'est pas un
etre purement instinctif comme l'animal.
L'homme n'est pas l'esclave de la nature.
Par I'amour et par l'esprit il peut la surmonter dans une certaine mesure. Mais c'esr
lit, d'apres Adolf Hitler, « une objection
specifiquernenr judaique aussi comique que
nia ise » (p. 286).
Hitler declare que la consequence de la
pretendue « tendance generale de la nature
it rechercher et it maintenir la purete de la
race est la distinction nettement etablie entre
les races particulieres » et « la lutte qui met
aux prises les races les unes avec les autres »
(pp. 384-385). II fait ainsi allusion it la
signification profonde et au but veritable
de la doctrine raciste. II etablit « la loi de
la guerre generate ». II pretend que la lutte
de tous contre tous et, comme consequence,
la soumission des faibles par les forts, est
Ie principe fondamental
de l'univers. Et
27
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cependant, meme dans Ie regne animal, on
trouve deja, a cote de la lutte vitale, l'aide
reciproque, Mais jamais il ne peut y avoir,
parmi les hommes, une loi de la guerre, une
loi qui les obligerait a opprimer et a exploiter d'autres hommes. Hitler en convient
d'ailleurs rnalgre lui, quand, dans son chapitre sur la race, il dit qu'un renard n'a jamais
de « velleites philanthropiques
». La doctrine raciste qui flatte Ie peuple a pour tache
d'aneantir tout ce qui est proprement
humain et de Ie rendre docile a une clique de
chefs. Hermann Rauschning, dans son livre
si suggestif, la Revolution du Nihilisme,
declare que, pour Ie national-socialisme,
la
doctrine n'esr-qu' « un instrument pour la
domination des masses» (p. 37). Le monde
devra etre transforrne en une caserne en
passant par une ecur ie. La doctrine raciste
cultive un sentiment facile de superiorite et
merne une presornption,
une vanite qui
s'exaspere jusqu'a I'ivresse ; d'autre part,
elle mobilise les instincts les plus bas contre
un ennemi imaginaire. De plus, la doctrine
raciste a pour but de donner aux chefs de
I'Etat totalitaire un sembI ant de legitimite
a la proclamation
de la guerre universelle
et permanente, de la guerre pour la guerre,
28
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de la domination par la violence pour la
violence meme.
Mais Ie racisme, my the de notre siecle,
est plus qu'un instrument de combat politique, il est une nouvelle religion. Niant les
vrais droits de I'homme, Adolf Hitler dit :
Non, l'homme n'a qu'un droit sacre et ce droit est
en meme temps le plus saint des devoirs, c'est de veiller
ce que son sang reste pur (p. 400).

a

Cette parole selon laquelle les peches des
peres seront venges jusqu'a la dixieme generation ne s'applique, d'apres Hitler, qu'aux
« attentats contre le sang et contre la race. Le peche
contre le sang et la race est Ie peche originel de ce monde
et marque la fin d'une humanite qui s'y adonne » (p.
247).

Pari ant des taches de I'Etat raciste, Hitler
dit :
II devra faire de la race Ie centre de la vie de la communaute (p. 402).

La race est donc mise it la place de Dieu
et des valeurs les plus elevees, des valeurs
eternelles. Le racisme se serr de la terminologie religieuse,
non seulement parce
qu'elle a un « pouvoir suggestif sur les mas29
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ses », mais parce qu'elle lui est indispensable. II vit d'usurpation. II est Iui-merne une
fiction et une mystification. Tout en lui est
illusion. Le racisme est la religion du mensonge et de la haine. Le my the du vingtieme
siecle, c'est Ie pouvoir des demons, qui,
jadis chasses par Ie Christ, se ruent avec une
force redoublee sur I'humanite.
Les chapitres suivants justifieront ces affirmations. Lls montrent que Ie racisme est
en contradiction avec la science et avec les
dogmes de I'Eglise, avec les enseignements
de la raison et avec les verites de la revelation. Ils montrent en quoi il consiste d'apres
ses racines psychologiques
et ses effets, ils
font voir que Ie racisme est « sous Ie signe
de la bete », nne declaration de guerre contre Ie Christ, auteur du salut, un outrage a
Dieu et a la personne humaine.

30
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« Tout ce qui n'est pas, dans ce monde, de
race pure n'est que brins de paille balayes
par Ie vent », enseigne Adolf Hitler (p.
296). Mais qu'esr-ce qu'une race pure? Et
merne qu'est-ce qu'une race tout court? On
parle aujourd'hui
d'une race juive, d'une
race aryenne, d'une race latine, d'une race
italienne, d'une race germanique.
Mais, it
regarder les choses de plus pres, on constate
qu'une foule de notions differentes sont ici
confondues : les J uifs ne sont pas une race,
mais un peuple et un peuple sui generis, un
peu ple determine non par Ie sang, mais par
I'esprit. C'est un peuple dont I'origine ne
se perd pas dans une obscurite mythique,
mais est revelee par la Iurniere de l'histoire :
il naquit parce que Dieu Fa elu et conclu
son alliance avec lui. Les Aryens ne sont pas
non plus une race, mais une famille linguisrique. II n'existe pas de race latine, mais une
civilisation latine dont les origines remontent it I'antiquite et qui conserve Ie patri31
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moine de l'Hellade et de Rome, baptise et
transfigure par Ie chrisrianisme. Les Italiens
ne sont pas une race, mais une nation. Les
Germains, enfin, ne sont rien moins qu'une
race ; ils ne sont plus, rna is ils etaienr jadis
un certain nombre de tribus toujours guerroyant les unes contre les autres, vivant sur
les deux cotes du « limes », muraille protectrice que les Romains avaient erigee sur
la f rontiere de leur Empire. Cet emploi
multiple
montre
deja combien Ie mot
« race» est vague et imprecis.
. La notion de « race », qui appartienr a la
zoologie, n'a ete introduite que tardivement
dans l'anthropologie.
Mais I'introduction de
cette notion n'a nullemenr approfondi
nos
connaissances sur la nature de l'homme, eIle
les a plutot obscurcies. En 1873, Haeckel
ne comptair encore que douze races ; en
1879, il en avait deja decouvert trentequatre. Topinard connaissait, en 1878, seize
races, sept ans plus rard il en cornptait
deja dix-neuf. Deniker, en 1889, comptait
treize races avec trente subdivisions
; en
1900, il comptait dix-sept races avec vingtneuf subdivisions. Ces modifications continuelles dans la classification et Ie denombrement ne sont que trop comprehensibles,
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parce que, comme Blumenbach Ie fait remarquer it juste titre, il y a des transitions
imperceptibles
entre les innombrables varietes humaines existantes.
La « race » est une notion tout it fait
obscure, imprecise, vague et contradictoire.
Les uns veulent determiner la race d'apres
I'origine de certains groupes humains et
distinguent, par consequent, une race caucasienne, une race mongole, une race africaine. D'autres deterrninent les races humaines d'apres la couleur de la peau et divisent I'hurnanite en race blanche, race noire,
race jaune et race rouge. D'autres encore
declarent que ce sont les dimensions du
crane qui sont decisives et ils divisent les
hommes en brachycephales,
mesatocephales
et dolichocephalcs,
c'est-a-dire
ayant Ie
crane court, rond ou long. A d'autres, c'est
la nature des cheveux qui parait decisive.
IIs classifient done les hommes seIon qu'ils
ont les cheveux lisses, laineux ou crepus.
D'autres divisions encore se fondent sur la
forme du crane, sur la tailIe du corps ou
sur des criteres Iinguistiques, etc.
Si I'on distingue les hommes d'apres cer- .
tains caracteres exterieurs somatiques, par
exemple, d'apres Ie teint blanc de leur peau,
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on fait ressortir un groupe d'hommes. Si ron
y ajoute un autre caracter e distinctif,
comme les « cheveux blonds », I'etenduo de
ce groupe diminue. Elle diminue encore
plus si l'on ajoute les « yeux bleus ». On
peut continuer cette specification
jusqu'a
distinguer et separer, comme l'observe Hankins, une tribu de I'autre, une famille de
l'autre, et finalement un individu de l'autre.
Or, on pourrait appeler « race » chaque
categoric de cette serie, a l'exception de I'individu, c'cst-a-dire que la « race» serait un
grau pe d'hommes possedant des caracteres
physiques semblables, mais il ne faut cependant pas oublier que les caracteres pretendus
hereditaires peuvent .etre modifies dans une
tres large mesure, par des changements de
milieuet des influences d'ordre culture!.
C'est done sur cette notion imprecise de
la « race» - Babington a pu avec raison
definir la race camme un fantome vague _,
c'est sur cette chirnere que se fonde Ie
racisrne. A. Messineo, S. J., dit tres justement que dans la notion de race tout est
incertain et indeterrnine. Inderermine est le
criterium de la distinction des differenres
races, indeterrnine
leur nombre, indetermines sont les caracteres physiques speci34
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fiques d'apres lesquels on pourrait les separer, tout it fait indeterminees sont les lois
de l'hercdite, indeterminees les differences
psychiques
qui seraient liees it certains
caracteres corporels.
C'est donc cela la « race ». Et la bonne
« race»
? D'apres Adolf Hitler, c'est la
race « aryenne ». Le my the de l'existence
d'une « race aryenne » doit son origine it
un malentendu. Le mot « arya » a ete introduit
dans la Iitterature
europeenne
moderne par Ie grand orientaliste Sir William Jones, qui a prouve la parente du sanscrit avec les princi pales langues europeennes. II employait ce mot correctement, dans
un sens purement linguistique, pour distinguer d'un autre un groupe linguistique determine de l'Inde. Plus tard on designa par
ce mot les peuples de la famille linguistique
indo-europeenne
et que1quefois les langues
indo-europeennes
clles-rnemes.
Ce mot
signifie « noble» et est employe surtout it
l'egard des deites, Du sanscrit il passa dans
les dialectes persans et indiens modernes.
Les Grecs et les Romains s'en servaient
pour designer la Perse orientale, l' Aighanistan d'aujourd'hui
(en latin « Ariana »,
aujourd'hui
« Iran»).
En 1853, le savant
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allemand Friedrich Max Muller introduisit
Ie malheureux
terme « aryen » dans une
acception plus generale, II s'en servait pour
designer d'une part Ie sous-groupe linguistique indo-persan
qu'il considerait
comme
plus ancien et plus primitif que les groupes
apparentes,
d'autre
part, urre region de
l'Asie centrale, l'Ariana des Anciens qu'il
considerair comme Ie berceau commun de
toutes ces langues. « Aryen » avait done
pour Muller un sens linguistique et un sens
geographique.
Sa premiere supposition
a
ete reconnue main tenant comme er r onee, la
deuxieme comme au moins tres douteuse,
Mais Muller a introduit encore une autre
designation donr la faussete est prouvee. II
parlait non seulement d'une langue aryenne
primitive et de ses der ivees, mais aussi d'une
« race aryenne » qui lui correspondrait.
Plus tard il a reconnu son erreur et a fait
son possible pour la rectifier. En 1888, il
ecrivit : « Aryens sont ceux qui parlent les
langues aryennes quels que soient leur couleur et leur sang ... Un ethnologue qui parle
de « race aryenne », de « sang aryen »,
d' « yeux et de cheveux aryens », est pour
moi un pecheur tout aussi grand qu'un linguiste qu i parle d'un dictionnaire dolichoce36
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phale ou d'une grammaire mesatocephale.»
Muller a repete bien des fois sa protestation,
mais elle ne fut plus entendue. On desirait
it tout prix avoir des ancetres « nobles »,
on voulait etre noble non seulement de sang,
mais aussi de peau er de cheveux. Mais c'est
lit une noblesse vraiment tiree par les cheveux. La « race aryenne » est une fiction et
c'est sur cette fiction que repose Ie racisme.
Le racisme n'a donc aucun fondement
scientifique. Ses assertions n'ont qu'un seul
but : faire de sa pro pre « race» la « souveraine exclusive de la terre », comme
Adolf Hitler I'admet franchement. Mais Ie
racisme a essaye it nouveau de se camoufler en verite scientifique. Emile Hambresin
a rernarque tres justement que, routes les
fois que les faits ont preuve l'absurdite de
la structure theorique que la folie raciste
s'est construite, on avait recours it une autre
justification
theor ique, Gobineau
divisait
les hornmes en deux grou pes : le groupe
dolichocephale
et le groupe brachycephale,
II a invente Ie conquerant « aryen », blond,
it crane long, et l'a declare comme etant Ie
seul agent de la civilisation humaine. II
eta it, selon lui, l'homme superieur et sa suprernatie devait etre justifiee. Or l'antise37
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mitisme voyait dans Ie Juif I'homme brachycephale et, par consequent, I'homme inferieur. Malheureusement
pour les racistes,
on constata que les J uifs qui vivent parmi
une population brachycephah-, comme, par
exemple, en Europe orientale, sont dans leur
majorite egalemenr brachycephales,
mais
qu'ils sont dolichocephales
lit
les habitants d'un pays sont aussi dolichocephales,
comme, par exemple, dans Ie Yemen et au
Portugal.
D'autre part, on decouvrir que
les dimensions du crane des Esquimaux sont
sensiblement egales it celles des Francais et
des Espagnols, Avec ces decouvertes
la
theorie de Gobineau s'ecroulair,
La couleur des cheveux ne devait pas
servir beau coup plus longtemps de criterium pour distinguer les races superieures
des races inferieures. Au grand desespoir
des antisemires, on decouvr it qu'en Afrique
du Nord 94 % des J uifs ant des cheveux
brun Ionce au noirs. En Allemagne 32 %
seulement des J uifs ant des cheveux fences.
En Allemagne, il y a six fois plus de J uifs
blonds qu'au Maroc, ce qui correspond tres
exacternent au rapport analogue entre Allemands et Marocains, et ce qui, par consequent, a evidemmenr sa cause dans les con-

au
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ditions climateriques et ne provient pas de
la « race ».
Sans sc decourager, le racisme fit alors du
sang Ie caractere distinctif pour lequel il
partait en guerre. L'article 4 du programme
du parti national-socialiste
stipule que nul
ne peut etre citoyen s'il n'a pas du sang
allemand. Adolf Hitler declare que la race
est dans Ie sang (p. 428). II ecrit :
Tout ici-bas peut devenir meilleur. .. tant que le sang
conserve pur. Mais la perte de la purete du sang
detruit pour toujours le bonheur inrerieur, abaisse
l'homme pour toujours, et ses consequences corporelles
a

ete

et morales sont ineffacables (p. 327).

Les theor iciens de la race se sont donc
precipites avec zele sur l'exarnen des groupes sanguins. On calcula pour chaque peupIe comment les quatre groupes sanguins
A,B,AB,O, se repartissent parmi les differents individus. Constatant que les Allemands se rattachent au groupe sanguin A
plus souvent que les autres peuples, on voulait voir lil la base scientifique du racisme.
Le groupe sanguin A devait representer
l'humanite
superieure.
II est vrai que la
verification de cette theorie conduisit it des
resultats catastrophiques.
Et Ie plus tragi39
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que, ce fut la constatation que presque tous
lessinges vivant en Allemagne appartiennent au groupe sanguin A.
Mais Ie caractere insoutenable
de leur
these n'a nullement amene les racistes
abandonner leur folie ; et bien' que connaissant les faiblesses de leurs theories, ils defendent leur my the avec plus de vehemence
que jamais. Puisque Ie « crane aryen »et Ie
« sang aryen » ne pouvaient resister a la
logique des faits, on se jeta sur l' « arne
aryenne ». On abandonna l'abri protecteur
d'une science qui etait par trop compromettante. Au mois de juin 1936, 1a Correspondance N ationale-Socialiste,
ecrivit qu'on reconnaitrair l'homme nordique a ses actions
et non pas a la longueur de son nez ou a la
couIeur de ses yeux. Et Ie ministre de Ia
Propagande
declara egalemenr que Ie vrai
nationaI-sociaIisme
n'erait pas affaire du
savoir, mais de I'instinct.
Le racisme vit et meurt avec Ia these qu'iI
y a des races su pericures et des races inferieures. Or les « differences de race» ne
sont jamais vraiment des differences essentielIes, mais seuIement des differences accidentelles. J amais on ne peut parler de Ia
superiorite ou de I'inferior ite d'une race en

a
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general, il n'y a superiorite ou inferiorite
que pour une qualite, une aptitude determinee. Les negres I'emportent sur les blancs
dans leur capacite physique de s'adapter a
un c1imat chaud. Les jaunes, a leur tour,
I'ernporrent sur les noirs et les blancs dans
leur capacite de s'adapter
des c1imats
differents. Meme quand les negres vivent
dans les centres d'une civilisation avancee,
leur niveau inteUectuel est reste jusqu'a present inferieur en moyenne
celui de la
population blanche. Ce fait n'est nullernent
du a une inferiorite consubstanrielle, il est,
en beaucoup de cas, la consequence des conditions clirnateriques,
en d'autres cas, du
traitement qu'ils subissent au 'point de vue
social. Quelles que scient, au surplus, les dissemblances entre les caracteristiques
intellectuelles, il serait tres faux de pretendre
que la civilisation des peuples blancs est a
tous egards superieure a ceUe que creeraient
les negres s'ils vivaient dans des conditions
geographiques
semblables et recevaient Ia
rnerne fecondation intellectuelle que les peupIes blancs. Les negres produiraient,
toutes
choses egales d'ailleurs, une 'civilisation
maints egards differente de la notre, et peutetre inferieure, peut-etre superieure
celle-

a

a

a

a
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ci, c'est tout ce qu'on peut dire. En verite, il
n'existe aucune « race », aucun peuple, aucun groupe qui reunirait, a lui seul, toutes
les qualites ; un peuple peut etre plus fava rise pour une chose, un autre pour une
autre, ce qui indique d'ailleurs nettement
que les races et les peuples, que taus les
groupes humains font partie d'un tout, qu'ils
vivent les uns pour les autres.
I L'erreur
fondamentale
du racisme consiste en ce fait qu'il ne considere les hommes
\ que comme elements d'une race. Ce sera it
deja une erreur de les considerer avant tout
comme membres d'une race et non pas comme personnes humaines. En tant que groupe,
les Italiens sont, par exemple, plus petits
que les Ecossais, Mais il y a des Italiens qui
sont plus grands que beau coup d'Ecossais.
En tant que race, les negr es paraissent a
l'heure actuelle avoir l'esprit moins ouvert
aux chases intellectuelles
que les blancs.
Cela u'empeche
pas que certains negres
soient nettement superieurs a la plupart des
blancs. Un homme n'est jamais lemembre
indifferencie
d'un groupe. II est toujours
et avant tout un individu, il est une personne.
Le racisme ne connait pas de plus grand
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crime que Ie melange des races. Hitler n'appelle jamais Ie metis autrement que « batard ». Et une fois rneme, il prononce ce mot
vraiment blasphernatoire
que les metis ne
sont pas des etres it l'image du Seigneur,
mais « des monstres qui tiennent Ie milieu
entre I'homme et Ie singe» (p. 400).
La purete de la race est une fiction. II n'y
a pas de stabilite des types. Tous les caracteres somatiques, y compris les proportions
du crane, se modifient tres vitesous I'influence d'un changement de milieu. A tout
instant, on trouve des mutations, et cela sans
aucune raison exter ieure, mutations qui font
eclater toutes les lois de I'heredite. L'ethnologue repute, Ie P. Wilhelm Schmidt, dec1arait dans une conference, faite en 1936 :
Une veritable surprise pour les savants s'occup ant des questions de races a ere la constatation, faite recemment, que lescranes longs
se sont transforrnes en cranes courts et en
cranes ronds dans toute la race nordique en
Allemagne
meridionale
et septentrionale,'
en Scandinave et en Angleterre, ce qui, au
point de vue national-socialiste,
representerait une « denordisation
». D'apres nos
connaissances actuelles, on ne devrait attribuer cette transformation,
qui s'est faite du
43

RACISME

-

ANTISEMITISME

..•

debut iI la fin du moyen age, qu'aux progres
de la civilisation qui,en real ire, coincident
avec ceux du christianisme. Cette constatation du fondateur de I'ecole historique de
Vienne est mortelle pour le my the de la
super iorite de la « race nordique ».
Le melange des races n'est jamais appele
par les racistes autrement que « souillure
de la race ». Mais Ie theoricien raciste Hans
Gunther, qui aujourd'hui
fait autorite en
Allemagne, est oblige d'admettre lui-rneme
que la con damnation des melanges que lui
et ses amis prononcent, repose seulement sur
une « supposition»
et que, jusqu'a present,
la science n'a pu fournir aucune preuve des
effets nuisibles et des enormes dangers d'un
melange de races. II dit litteralement
:
Mais aussi dans Ie cas d'une descendance

nee de rna-

riages mixtes, on doit pouvoir penser a certains efIets
nuisibles du croisement des races. Il est vrai que cela
ne peut guere itre prouve aujourd'hui, car les nombreux
exemples connus de l'inferiorite des metis nes de races
non apparentees,
peuvent s'expliquer
generalement aussi
par Ie choix souvent defavorable de ceux qui contractent
de telles unions mixtes. Mais ie supposerais volontiers
que Ia recherche, quand l'attention
se portera sur Ia
possibilire de croisements non conciliables, trouvera des
choses qui rendent probables certains effets nuisibles du
croisement des races. D'apres les resultars actuels des
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ayant trait aux questions de races et d'heredite
et d'apres Ies affirmations des savants, Basler me parait
allcr un peu trap loin quand i1 ecrir : « La plupart des
ethnologues sont d'avis - et sans doute avec raison que Ie croisement entre des races tres differentes est, en
toute circonstance, de£avorable pour la descendance. »
Cet eHet dCfavorable pourrait toujours etIe conditionne
par le choix inferieur des generateurs de metis. Mais je
suppose qu'une verification plus approfondie confirmera
l'opinion
de Basler
(Gunther,
Rassenkunde des
Deutschen Volkes, p. 301. Ethnologie du peuple alle-

etudes

mand) .

Merne H. St. Chamberlain a dft admettre
que la majorite des hommes de genie de
l'Europe sont de « race melangee ». Hankins declare avec raison qu'il n'y a aucune
race qui aurait produit de sa propre initiative une civilisation super ieure. Au contraire, tous les pays d'une haute civilisation
sont des pays de race melangee. L'histoire
prouve que tout progres de lacivilisation
a
ete precede par un tel melange. Cela s'expl ique d'ailleurs facilement. Le melange elargit Ie domaine des possibilites. II favorise,
par le phenomenede
l'heterose, I'apparition d'individus
eminents et permet ainsi
d'innombrables
combinaisons nouvelles.
Pour prouver que Ie melange de races est
bien une « honte » et Ie plus grand crime du
45

RACISME

-

ANTISEMITISME

...

man de, l'ancien rrnrnstre des Cultes de Baviere, Hans Schemm, a ecrit dans le numero
de tevrier 1935 de la revue Deutsche Volksgesundheit aus Blut und Boden (la sante du
peuple allemand par le Sang et le Sol) ce
que VOlCI :
Au fond de route science sur la race se trouve le mot
albumine ... Je pourrais raconter une serie d'experiences, comment, par exemple, ie peux faire tomber en
quelques secondes un geanr tel que I'elephant avec des
quantires minimes d'albumine provenant d'une autre
espece. Pourquoi
? L'albumine d'une autre espece est

poison ! Plus ie m'eloigne de la race d'un porteur d'albumine determinee, en d'autres termes, plus I'albumine
est etrangere au point de vue de I'evoluticn, plus elle
est toxique.

Julius

Streicher

declare it ce sujet

L'albumine
etrangere, c'est Ie sperme d'un homme
d'une autre race ... Doe seule cohabitation d'un Juif avec

une femme aryenne est suffisante pour corrompre son
sang a jamais.
N ous savons main tenant pourquoi le J uif cherche,
par tous les moyens, a violet, le plus tot possible, des
jeunes filles allemandes; pourquoi Ie medecin juif viole
ses patientes pendant la narcose... La femme allemande
doit recevoir le sperme etranger d'un Juif, elle ne doit
jamais plus mettre au monde des enfants allemands.

Peut-on entrer dans la discussion de te1s
non-sens ? En confondant
albumine
et
46
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sperme, animaux d'especes differentes et
hommes de races difierentes, le racisrne fait
voir, comme il le montre par ses calomnies
ehontees, la f acon dont il precede : avec
une ignorance qu'il serait difficile de depasser, assaisonnee de « ruse nordique ».
Les porte-parole racistes font comme s'ils
avertissaient ['humanite pour la preserver
d'un malheur terrible. Ils declarent que la
« race nordique » est rnenacee de disparition, L'homme
blond, a crane long, ne
serait plus, a leur dire, represente dans le
peuple allemand qu'a raison de 6%. Par
consequent,
le monde n'aurait
plus de
grands chefs, plus d'inventeurs et de pionniers, plus d'esprits createurs 1 Il est possible qu'ils aient raison sur un point, a
savoir que la soi-disant race nordique soit
vraiment en train de d isparaitre. Il n'y a
pas de motif de s'en effrayer. Car c'est le
propre et le sort des races de disparaitre.

47
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Le racisme n'est pas entierernent nouveau, il a ses predecesseurs dans Ie'S siecles
passes. Ce qui, chez lui, est nouveau, c'est
la puissance de mensonge de l'appareil
pseudo-scientifique
et la volonre absolue de
destruction. II ne veut pas seulement, comme jadis ses predecesseurs, soumettre certaines races humaines et leur refuser dan'S
ce but lesdroits
humains, il veut aneantir
Ie caractere meta physique de l'homme et
meme detruire Ie message et l'ceuvre de
I'Homme- Dieu.
Apres la decouverte de l'Amerique,
des
aventuriers
espagnols vs'etaient 'Soumis Ie
pays. Avec une cruaute et une brutalite
effroyables, ils avaient conquis Ie nouveau
continent. Des peuplades entieres furent
aneanties. Elles devaient disparaitre, parce
que Ie'S conquerants
avaient une avidite
insatiable de I'or. Le Dominicain espagnol,
Bartolomeo de Las Casas (1474-1566), que
les indigenes appe1aient leur pere, s'eleva
49
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contre ces atrocites epouvantables,
Devant
Charles-Quint,
roi d'Espagne, et devant Ie
monde entier, il accusa les bourreaux-d'une
voix intrepide, Dans un rapport qui, aujourd'hui encore, nous fait ressentir ces horreurs, il revele la « destruction des lndes »
par les crimes des aventuriers
espagnols.
N onagenaire, il se sentit contraint de predire la chute de la puissance mondiale de
I'Espagne, parce que Ie J ugement viendrait
sur un pays qui a manque it sa mission. Et
il demand a qu'on conservat ses ecrits pour
qu'ils pussent temoigner un jour de la justice de Dieu.
Les adversaires du « pere des lndiens »
pretendaient
que la tranqu illite et I'ordre
dans I'Etat exigeaient la soumission des
lndiens, et que, sans I' « ordre dans l'Etat »,
Ie droit ne saurait subsister. On arriverait,
disaient-ils,
it des troubles funestes pour
I'existence humaine, et merne it dcsconditions dangereuses pour Ie peuple tout en tier
(aujourd'hui
on dirait « comrnunaute nationale ») si, appliquant it la lettre l'enseignement du Christ, on voulait accorder aux
lndiens les memes droits qu'aux « Espagnols
chretiens ». D'autres ennemis de Las Casas
pensaient avoir trouve une autre raison qui
50
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les dispenserait d'observer, vis-a-vis de la
population
au tach tone de I'Amerique,
les
commandements
de Dieu et les devoirs
imposes par l'Evangile. Ils declaraient que
l'Evangile proclame sans doute une verite
eternelle immuable, a savoir que le chretien
doir aimer son prochain comme Iui-rneme,
mais que les indigenes de I'Amerique n'etaient pas des hommes, la Bible relatant
qu'il y a trois races humaines qui sont les
descendantes des trois fils de N oe : Sem,
Cham et J aphet. A tous ceux-Ia s'applique
le cornman dement de Dieu, qu'ils soient
chretiens au non. Or, les Indiens ne descendent ni de Sem, ni de Cham, ni de J aphet,
car autrement ils auraient du passer la mer
avant Colomb. Par consequent, les Indiens
ne sont pas des hommes, mais des animaux.
Et il n'estecrit
nulle part qu'on doive reconnaitre aussi aux animaux Ie droit de
pas seder la terre, For et d'autres tresors ;
au contraire, l'homme a le droit de prendre
ses plumes au paon, le miel aux abeilles et
la laine aux moutons.
Cet argument, aussi incroyable que cela
.paraisse aujourd'hui,
mais les arguments du racisme de nos jours ne paraitront
pas plus raisonnables et plus motives aux
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siecles futurs, - eet argument etait troublant pour beaueoup de personnes. Alors
la voix du pape dechira la toile finement
tissee du mensonge. Dans la bulle Sublimis
Deus, du 9 juin 1537, Ie pape Paul III proclama en effet :
L'ennemi du genre humain, qui combat perpetuellement routes les boones oeuvres et cherche ales detruire,
a imagine une facon nouvelle d'empecher que Ie message de la parole divine n'apporte Ie salut aux peuples,
II a suggere a quelques-uris de ses satellites l'idee de
repandre dans Ie monde I'opinion que les habitants des
lodes occidentales et des continents austraux, dont nous
n'avons appris I'existence que recemment, devaient etre
traites comme des animaux sans raison et utilises exclusivernent a notre profit et a notre service, SOllS Ie pretexte qu'ils ne par ticiperaient pas a la foi catholique et
qu'ils seraient incapables de l'adopter.
N ous, vicaire indigne de Notre-Seigneur,
avons it
faire tous Nos efforts pour garder Ie troupeau qui Nous
est confie, ainsi que pour mettr ...
e en securite les brebis
egarees. N ous voyons dans les Indiens de vrais hommes
qui non seulernent sont capables d'adopter Ia foi chretienne, mais qui aspirent it elle.
Et dans le desir de remedier au mal qui a ete cause,
N ous decidons et declarons par Notre presente lettre,
dont chaque pretre aura a Iegaliser la traduction par
son sceau, que lesdits Indiens, ainsi que toutes les autres peuplades dont, a l'avenir, la chretiente aura encore
connaissance, ne devront pas etre prives de leur liber te
et de leurs biens - sans egard aux allegations contrai-
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meme s'ils ne sont pas chretiens et que, au contraire, ils devront Stre laisses en jouissance de leur liberte et de leurs biens.

res -,

Les Indiens et les autres peuples qui plus tard pourraient encore etre decouverte doivent etre convertis seulement par la parole de Dieu et par l'exemple d'une
bonne et sainte conduite.

Las Casas avait vaincu, ou plutot c'est la
verite qui avait vaincu. L'Eglise avait parle,
et elle avait parle pour tous les temps: tous
les hommes, egaux devant Dieu, egaux dans
leur dignite, ont les memes droits fondamentaux.
A nouveau, l'ennemi du genre humain a
releve la tete. Alimentee par la cupidite de
ses propagateurs
ou venant de sources encore beaucoup plus troubles, la folie raciste
menace les peu pIes chretiens. Elle est devenue un danger tel qu'il n'a jamais existe
pour tous les individus et pour Ie monde
entier. A nouveau, Ie pape a parle, nettement, rigoureusement,
d'une facon absolue,
et avec une rare intransigeance
dans les
terrnes, Dans une allocution du 15 juillet
1938, Pie XI denoncait Ie « nationalisme
exagere » comme « errone et dangereux »,
comme une « veritable forme d'apostasie»
;
il Ie qualifiait de « malediction », dont il
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faut se garder, « qui empeche le salut des
acmes, qui dresse des barrie res entre les
peuples, qui est contraire non seulement a la
loi de Dieu, mais a la foi elle-merne, au
Credo lui-rneme, a ce Credo que nous chantons dans toutes les cathedrales du monde »,
Parlant des paroles du Credo, Ie pape disait encore :
Credo sane/am catholica~ Ecclesiam. Mais « catholique» veut dire « universe! », il n'y a pas d'autre traduction possible soit en italien, soit en quelque autre langue moderne, et « Eglise catholique » veut dire « Eglise
universelle
a. Or, le contraste entre le nationalisme
exagere et la doctrine catholique est evident: l'esprit de
ce nationalisme est contraire
['espr it du Credo ... Ce
n'est plus seulement une idee ou l'autre qui est fausse,
c'est tout l'esprit de la doctrine qui est contraire
Ia
foi du Christ. Credo sane/am catholicarn Ecclesiam {je
crois
la sainte Eglise catholique}, c'est-a-dire tout ce
qui signifie la redemption et la sanctification du monde,
tandis que cette autre doctrine signifie tout le contraire.

a

a

a

De meme que saint Paul proc1ame la
volonte de Dieu de sauver taus les hommes
et confesse : « Dieu veut que taus les hommes soient sauves et qu'ils parviennent
Ia
connaissance de la verite»
(I Tim., II, 4),
Ie pape Pie XI ne se lassait pas de precher
I'universalite de I'Eglise. Dans son allocu-

a
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tion du 21 juillet
clara:

1938, le Saint-Perc

de-

On dirait vraiment que l'on a oublie cet article explicite du Credo : « Credo in Ecclesiam catholicam, » Catholique veut dire universe], non pas raciste, nation aIiste, separatiste ; nOD, - catholique. Et c'est ainsi que
doit etre l'Action catholique, elle doit s'Inspirer de eet
esprit,

parce qu'il y a .quelque

chose dont on pourrait

dire que c'est plus et mieux que la foi elle-meme :
l'esprit de la foi ; de meme, helas ! il y a quelque chose
de bien pire que l'une ou l'autre formule de racisme et
de nationalisme : l'esprit qui les dicte, II faut dire en
effet qu'il y a quelque chose de particulierement detestable, c'est eet esprit de separatisme, de nationalisme
exagere, qui precisement parce qu'il n'est pas chretien,
parce qu'il n'est pas religieux, finit par n'etre meme pas
humain.

Le 28 juillet 1938 Ie pape parla devant
1es eleves du Seminaire de Ia « Propagande », representants
de trente-sept nations :
Seoaratisme ? Non. N ous ne voulons rien separer
dans la famille humaine, Car nous considerons ici le
racisme et le naticnalisme exagere comme des barrie res
elevees entre hommes et hommes, entre nation et nation,
entre peuples et peuples. Le Pape dit que tous les hommes « sont un grand et seul genre, une grande et seule
famille », et comme une -s seule race universelle catholique ». Et parlant des eleves de la « Propagande de la
foi '», les disciples du Maitre, il dit : « Ils sont tous fils
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de 1a meme mere, de Ia meme famille, tous chers et
cleves a la table commune de la meme verite et des biens
identiques. Cette propagande est la vraie, juste et saine
pratique d'un racisme repondant it. la dignite et it. la
realite humaines. Car Ia realite humaine, c'est d'etre des
hommes et non des betes sauvages, des existences quelconques ... Tous de merne, tous faisant l'objet de Ia
meme affection maternelle, tous appeles it. Ia meme lumiere de verite, de bien, de charite chretienne.

Avec Ie grand Pape, de nombreux eveques ont condamne Ie racisme. C'est avec
leurs paroles que nous terminons ce livre.
Comme dans les siecles precedents, la voix
de la verite retentit aujourd'hui sur la terre
entiere. C'est I'unite dans le temps et dans
l'espace, la vraie catholicite, qui se manifeste ici, d'apres la parole de Vincent de
Lerin : quod semper, quod ublque, quod ab
omnibus creditur, catholicum est.
L'Eglise a done condamne Ie raeisme.
Deja, dans l'eneyc1ique Mit brennender
Sorge de l'annee 1937, e1le a repousse I'idole
« nordique ». La Congregation des Etudes
s'est prononcee d'une facon c1aireet nette.
Dans une lettre circulaire
adressee aux
Universites
eatholiques,
e1le a stigmatise
huit des theses raeistes eomme odieuses, hostiles au message du Christ, par consequent,
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toute veritable humanite,
ment per illeuses,
SACREE

et particuliere-

CONGREGATION

DES 'SEMINAIRES

ET UNIVERSITES

Rome, le 13 avril 1938.
L'annee derniere, ala veille de la Nativite de NotreSeigneur, l'auguste Pontife heureusement regnant, dans
son allocution aux eminents cardinaux et aux prelate
de la Curie romaine, parla avec tristesse de la grave persecution qui sevit, comme tout Ie monde le sait, contre
I'Eglise catholique en Allemagne.
Mais la principale affliction du Saint-Perc- vient de
ce que, pour excuser une si grande injustice, on fait
intervenir des calomnies impudentes et qu'on repand
partout

les doctrines

les plus pernicieuses,

faussement

colorees du nom de science, dans le but de pervert.ir les
esprits et d'en arracher la vraie religion.
En face de cette situation, la Sacree Congregation
des Etudes enjoint aux Universites et aux Facultes
catholiques d'appliquer tous leurs efforts et leur activite
it defendre la verite contre l'envahissement de l'erreur.
Aussi les maitres devront-ils s'appliquer, de tous leurs
moyens, it. emprunter it. la biologic, a I'histoire, a 1a
philosophic, a l'apologetique, aux sciences juridiques et
morales, des armes pour refuter avec solidite et competence les assertions insoutenables qui suivent :
1 Les races humaines, par leurs caracteres naturels
et immuables, sont tellement differentes que la plus
humble d'entre elles est plus loin de la plus elevee que
de I'espece animale la plus haute.
0
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2° 11 faut, par tous les mcyens, conserver et cultiver
la vigueur de la race et la purete du sang; tout ce qui
conduit a ce resultat est, par Ie fait meme, honnete et
permis.
30 C'est du sang, siege des caracteres de la race, que
toutes les qualites intellectuelles et morales de l'bomme
derivent comme de leur source principale.
4° Le hut essen tiel de l'education est de developper
les caracteres de la race et d'enfiammer les esprits d'un
amour brulant de leur propre race comrne du bien 5U-preme.
50 La religion est soumise a la Ioi de la race et clair
lui etre adaptee.
.
60 La source premiere et la regle supreme de tout
l'ordre juridique est l'instinct racial.
70 II n'existe que le Cosmos, au l'Univers, erre vivant j toutes les choses, y compris I'homme, ne sont que
des formes diverses de l'universel vivant s'amplifiant au
cours des ages.
8 Cheque homme n'existe que par I'Erat et pour
I'Btat. Tout ce qu'il possede de droit derive uniquement
d'une concession de I'Etat.
A ces propositions si detestables, on pourra d'ailleurs
en ajouter facilement d'autres.
Le 'Tres Saint-Perc, prefer de notre Sacree Congregation, a l'assurance, Eminentissime Seigneur, que vous
ne negligerez rien pour amener a leur olein efiet les
prescriptions contenues dans cette lettre.
0

ERNEST RUFFINI,

Secritoire,
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Les theses precedenres ont ete empruntees presque mot it mot aux d ifferenrs ecr its
et aux difierenrs discours des chefs nationaux-socialistes.
Elles dernontrenr que la
folie raciste est un pele-mele de routes Ies
heresies du passe. L'affirmation que l'homme
n'est rien d'autre qu'un animal tresevolue
est reprise ici aussi bien que la doctrine
pantheiste suivant laquelle Dieu et Ie monde
ne font qu'un. On reproduit ici aussi bien
cette declaration
que l'homme, etant determine par ses dispositions innees, n'est
pas libre, que celle seIon laquelle Ie droit
est d'origine purement humaine et prive
de toute autre sanction que la sanction humaine. On refuse d'admettre la personnalire
de chaque homme, on nie que la vie ait un
sens depassant ce monde, la morale et la
religion sont depouillees de leur caractere
divin, I'Etat est venere comme « Ie Dieu
present ». Toutes ces heresies ne sonr pas
nouvelles. Ce qui est nouveau, ce sont seulement les consequences qui en sont tirees.
Si on les avait etabl ies autrefois pour s'affranchir de Dieu, aujourd'hui
on les erie
dans le monde pour se debarrasser de tout
sentiment d'hurnanire. Nietzsche, qui avait
proclarne : « Dieu est mort» et qui a re-
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clame Ie « surhomme », a trouve ses disciples - disciples, il est vrai, dont il n'avait
pas reve. Les temps rnodernes ont commence
par la lutte contre Dieu et ils finissent maintenant par la destruction brutale de tout ce
qui est humain. Racisme, cela veut dire
antihumanisme,
consequence de I'antichristianisme.
A la « conference de la culture », lors du
Congres national de 1933 a Nuremberg,
Adolf Hitler declara que la distance qui separe les representants des races dites in fer ieures des representants
des races dites
superieures est plus grande que la distance
qui separe d'un animal un membre des races
infer ieures, Ainsi la folie raciste nie la spiritualite de I'homme cree a l'image de Dieu,
ainsi elle dcchire I'unite du genre humain,
II n'y a plus d'arne individuelle immortelle,
il n'y a plus de vie eternelle, plus de resurrection, il n'y a que Ie sang, l'ame raciale,
Ie peu pIe immortel et une Allemagne eternelle. Le racisrne rompt tout lien humain.
La ou il etablit sa tyrannie, il detruir la comrnunaute naturelle et surnaturelle des hommeso lis ne sont plus soumis a la meme loi
du peche originel, ils ne sont plus un dans
la culpabilite et, par consequent, non plus
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dans la grace. II n'y a plus de Communion
des saints, plus de vie commune et de solidarite, L'hurnaniteesr
divisee en « Aryens »
et « non-Aryens », Allemands et non-Allemands, en une race de maitres et en beaucoup de races d'esclaves. L'Aryen allemand
ne connait pas de peche, car son sang est
pur, sa « race» est bonne. OU il n'y a plus
de peche, il n'y a pas non plus de pardon
des fautes. Ainsi la folie raciste repousse
la redemption et Ie Redernpreur. La notion
de la redemption est, pretend-on, une invention de la race orientale decadente. « Le
dogme du peche originel aurait ete incomprehensible a un peuple dont Ie caractere
racial est intact, car dans une telle nation vit
la confiance en soi-memeet
en sa volonre
concue comme destin », enseigne Alfred
Rosenberg (p. 71). C'est pourquoi la « race
nordique » n'a pas besoin de Sauveur, elle
est elle-rneme Ie sauveur de I'humanite. Depuis tou jours ce fut un article de 'foi des
nationaux-socialistes
et de leurs predecesseurs que « Ie rnonde sera gueri un jour
par Ie genie, Ie caractere allemands ». Jesus
a sauve Ie moride parce qu'il asacrifie sa
vie sur la croix et a repandu son sang, alors
que la « race nordique » apportera Ie salut
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au reste de l'humanire en repandant le sang
des autres.
Selon les besoins de la cause, Jesus est
repousse comme J uif au fait Aryen et celebre comme « ennemi du judaisme ». Pour
l'esprit plat qu'est Alfred Rosenberg, Jesus
est le modele du « seigneur eonseient de sa
propre valeur ».
C'est sa vie qui a de l'importance pour des hommes
germaniques, non pas sa mort tourrnentee, a Iaquelle
il doit son succes aupres des peuples alp ins et mediterraneens. C' est Ie puissant precheur, I'homme en colere
au Temple, I'homme qui entrainair et que « tous »
suivaient, et non pas l'agneau de sacrifice de Ia prophetie juive, non pas le Crucifie, qui est aujourd'hui I'ideal,
le modele lumineux des Evangiles. Et s'il ne peut plus
nous eclairer, c'est que les Evangiles sont morts {p.

604).

Le message du Christ : « Le eie1 et la
terre passeront, mais mes paroles ne passeront point » (Lue, XXI, 33) n'est done
plus val able, l'Evangile
n"a qu'a se soumettre au « sentiment racial germanique»
!
Si le Christ ne veut pas ee que Rosenberg
commande, il doit mourir it nouveau IUn seul troupeau et un seul pasteur ! Prise it la
lettre, comme cela a ete exige, cette parole a
la
declaration de guerre la plus nette cootre l'esprit ger-

ete
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manique. Si cette
I'Europe ne serait
plusieurs centaines
gouvernes a I'aide

idee l'avait emporte completement,
plus aujourd'hui qu'un pele-mele de
de millions d'hommes sans caractere,
d'une crainte ar tificiellement cn~eedu

purgatoire et des tourments eternels de l'enfer, paralyses
par « l'amour » dans le combat pour Ie sentiment de
l'honneur, Ies quelques-uns qui valaient mieux etant mis

au service d'une bienfaisance « humanitaire », de la
« charite ». C'est lit I'etat vers lequelle systeme remain
tendait et devait tendre s'il voulait subsister comme tel
et comme puissance spirituelle et polirique (p. 159).

Le racisme a en horreur la parole du prophete : « N'avons-nous pas taus un merne
Perc ? Un seul Dieu ne nous a-t-il pas
crees P » (Mal., II, 10). POur lui, I'Eglise
catholique, comrnunaute de salut qui comprend toutes les « races », taus les peuples,
taus les hommes, est l' « ennemie martelle»
(Rosenberg).
II appelle les missions « destruction des mceurs » (Geuss let la Bible
« l itrerature de la plus mauvaise espece »
(Reichsstatthalter
Roewer) ; les recits de la
Bible sur les patriarches sont des « histoires
de souteneurs et de maquignons de I'Ancien
Testament»
(Rosenberg),
Ie pape est un
« sorcier (Medizinmann)
avec une conception magique et demoniaque du man de »
(Rosenberg),
les sacrements sont « depasses ». « La foi nouvelle qui se reveille au63
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jourd'hui est la foi ... d'apres laquelle Ie sang
nordique represente Ie rnystere qui a remplace et vaincu les anciens sacrements »,
declare Ie prophete du My the du XX·sihle.
Et il qualifie de « destructeur » I'amour de
tout ce qui est humain.
II n'y a pas de plus grande opposition
que celie qui existe entre Ie commandement
d'amour de l'Evangile
: « Aime ton prochain comme toi-rnerne » et la maxime de
la folie raciste : « Est bon et j uste ce qui
est utile au peuple [allemand].
»
Ce principe n"est pas autre chose que Ie
paravent derriere lequel se cache la « volonte de puissance » dans ses formes les
plus basses et les plus sanguinaires. « L'arne
populaire liee it la race est la mesure de
toutes nos pensees, des aspirations de notre
volonte, de routes nos actions, c'est la regle
supreme de nos valeurs », proclame Rosenberg (p. 697). Mais I' « arne populaire liee
it la race» est un fan tome, elle n'existe pas.
Le racisme substitue doric Ie neant aux valeurs les plus elevees, il est du nihilisme
pur. II nie les oeuvres de Dieu, il repousse
la revelation et les commandernents de Dieu,
il nie Dieu lui-merne. II est une idole qui
desagrege tout. II est l'heresie la plus basse,
M
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Ia plus honteuse pour l'homme que connaisse I'histoire, rl est l' heresie la plus effroyable de tous les temps.
Christianisme
et racisme sont inconciliables, christianisme
et racisme s'opposent
comme Ie feu et I'eau. « Personne ne peut
servir deux rnaitres ; ou il haira I'un et
aimera l'autre ; ou il s'attachera it I'un et
meprisera I'autre. Vous ne pouvez servir
Dieu et Mammon»
(Matth., VI, 24).

\

65

L'ANTIRACE
Dans Ie chapitre de son livre sur les races,
Adolf Hitler appelle I' « Aryen », Ie seul
« fondateur d'une humanite super ieure », Ie
type primitif de ce que nous enteridons sous
Ie nom d'homme, Ie « Promethee de l'humanite ; l'etincelle divine du genie a de tout
temps jailli de son front lumineux ». « Si on
Ie faisait d isparaitre, declare Hitler, une
profonde obscurite descendrait sur la terre;
en quelques siecles, la civilisation humaine
s'evanouirait etle monde deviendrait un desert. » L' « Aryen »s'eul est capable de donner sa vie pour la comrnunaute. L' «Aryen »
seul a Ie sens du sacrifice er du devoir.
Mais I' « Aryen » a un adversaire. « Le
J uif forme Ie contraste le plus marquant
avec l'Aryen. » « La volonte de sacrifice ne
va pas, chez Ie peuple juif, au-del a du
simple instinct de conservation de l'individu. Le sentiment de la solidarite narionale,
qui semble si profond chez lui, n'est qu'un
instinct gregaire tres primitif. » Le J uif
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n'est pousse que par Ie « pur egoisme ». II
n'adopte
une civilisation
etrangere
que
pour la corrompre. « II jette au ruisseau
tout ce qui est grand. » II « contamine I'art,
la litterature, Ie theatre, dupe les sentiments
naturels, renverse tous les concepts de beaure
et de noblesse, de dignite et de bien ». « II
est et demeure Ie parasite-type,
I'ecornifleur, qui, tel un bacille nuisible, s'etend
toujours plus loin, sitot qu'un sol nourricier
favorable I'y invite. » II est un « tyran des
peuples », un « parasite des peuples », un
« vampire », Ie « grand maitre en fait de
mensonge ». II est Ie « chatiment que Ie ciel
inflige aux autres peuples », un « fleau de
Dieu », odieux comme la « peste ». II est
I' « ennemi acharne de toute lumiere, il hait
toute vraie civilisation ». « Sa vilenie est
tellement
gigantesque
qu'il ne faut pas
s'etonner si, dans I'imagination
de notre
peuple (c'est-a-dire du peuple allemand),
la personnification
du diable, comme symbole de tout ce qui est mal, prend la forme
du J uif. »
Pari ant du sionisme, Adolf Hitler dit :
Les Juifs n'ont pas du tout l'intention d'edifier en
Palestine un Etat juif pour aller s'y fixer ; ils ont
simplement en vue d'y etablir l'organisation centrale de
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leur entreprise charlatanesque d'internationalisme
universel ; elle serait ainsi douee de droits de souverainete
et soustraite
l'intervention des autres Etats ; elle serait

a

un lieu d'asile pour tous les gredins dernasques et une
ecole superieure pour les futurs bateleurs (p. 325).

De la coexistence des J uifs avec les autres
peuples, Hitler nous raconte ce que voici :
Le jeune Juif aux cheveux noirs epie, pendant des
heures, Ie visage illumine d'une joie satanique, la jeune
fille inconsciente du danger qu'il souille de son sang et
ravit ainsi au peuple dont elle sort. Par tous les moyens
il cherche a ruiner les bases sur lesquelles repose la race
du peuple qu'il veut subjuguer, De meme qu'il corrompt systernatiquernent les femmes et les jeunes filles,
il ne craint pas d'abattre dans de grandes proportions
les barrieres que le sang met entre les autres peuples. Ce
furent et ce sont encore des Juifs qui ont amene le negre sur le Rhin, roujours avec la meme pensee secrete
et but evident : detruire, par l'abatardissement
resultant du metissage, cette race blanche qu'ils haissent, la
faire choir du haut niveau de civilisation
et d'organisation politique auquel elle s'est elevee, et devenir ses
malt res (p. 325).

N ous sommes Ja en presence d'une my thomanie nee d'une peur et d'une haine morbides dont nous rechercherons plus loin la
signification. A cette obsession enragee correspondent les outrages du Sturmer. L'organe de Julius Streicher qui, chaque se69
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maine, verse sur l'Allemagne un seau rempli
d'ordures, traduit l'esprit meme qui parle
dans M ein Kampf. II en est de rneme du
tract anonyme, dont la N ationalzeitung de
Bale a reproduit Ie fac-simile dans son nurnero du 25 septembre 1935 :
Compatriote allemand,
sais..tu :
que Ie Juif
viole
viole
viole
viole ..
assassme
vole

persifle
raille ..
detruit
corrompt
infecte

. ton enfant
. ta femme
tu sceur

ta fiancee
tes parents
tes biens
ton honneur
tes mceurs

ton Eglise
ta culture
ta race

que Ie Juif
te ment
te trompe
te vole

te qualifie de betail
que
Ies medecins j uifs te tuent lentement,
jamais,

les avocats juifs ne t'aident
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les magasins juifs te vendent des marchandises alterees,
les boucheries juives sont plus sales que des
porcheries
que le juif
d'apres ses lois du Talmud est oblige de faire
tout cela, puisque c'est pour lui une « action qui plait a Dieu ».
Compatriotes allemands, exigez en consequence:
Pour les Allemands qui ont des relations
sexuelles avec des non-aryens, des peines de travaux forces, la radiation des droits civiques, la
confiscation des biens et l'expulsion ; en cas de
recidive la peine capitale. Les descendants devront
etre sterilises et ne seront pas citoyens. Eux et la
complice non-aryenne seront expulses. Aucune
protection legale ne doit etre accordee aux femmes et aux jeunes fiues qui, volontairement, cotrent en relations avec des juifs. Les fraudes
seront punies de graves peines de reclusion.
Le lui! oit du mensange et meurt de fa verite
Imprimerie Nora, Berlin.

Nous avons reproduit ce document parce
qu'il montre it quel point de degradation
morale conduit Ie racisme. II serait ridicule
de refuter ce qui se moque deliberement de
la verite. Mais il faut rechercher Ie sens et
la raison de ce deluge de vilenies.
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Vne premiere remarque nous aidera dans
cette recherche
: il est dernontre que les
Protoeoles de Sian sont un faux, mais il
apparait aussi qu'ils sont une recette de
l'art de gouverner admis par les dictatures
contemporaines.
Cela nous revele la signification des continuelles calomnies contre les J uifs par les
adherents de l'heresie raciste, Machiavel,
Ie doctrinaire d'une politique debarrassee de
tout « scrupule » moral, l'a devoilee par les
paroles suivantes :
]'ose affirmer qu'il est tres prejudiciable d'etr e toujours probe, mais qu'il est, au contraire, tres utile de
toujours paraitre pieux, humain, devct, probe.

On p arait etre bon en diffamant les autres
- c'est lit la conception « ethique » fondamentale des racistes. La diffamation
des
J uifs est donc une manoeuvre de diversion.
II faut detourner l'attention des hommes sur
d'autres pour qu'ils voient, au lieu de vos
propres rnefaits, les pretendus crimes des
autres ! II faut detourner les hommes de la
recherche de Ia verite, de la justice, de la
repartition
juste de la faute et de l'innocence. II faut captiver leur imagination, les
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penetrer d'une seule idee : « C'est la faute
du Juif !»
Hitler lui-merne a declare que dans la
propagande
il ne faut pas reculer devant
Ie mensonge et la calomnie. II ecrit :
Ce qui etait le plus mal compr is etait la premiere
de toutes les conditions necessaires pour n'imporre quelle
propagande en general : notamment la position systematiquement
unilaterale
l'egnrd de to ute Question
traitee ... Que dirait-on, par exemple, d'une affiche destinee
vanter un savon, et qui en meme temps indiquerait que d'autres sayans sont « bons»
? On hocherait
simplernent la tete. II en fut cependant exacternent ainsi
de notre reclame politique. Le but de la propagande
n'est point, par exemple, de doser Ie bon droit des divers
partis, rnais de souligner exclusioement celui du parti
que 1'0n represente. Elle n'a pas non plus
rechercher
objectivement
la verite, si celle-ci est favorable aux autres, et
l'exposer aux masses scus couleur d'une equite
doctrinaire,
mais
poursuivre uniquement celle qui

a

a

a

a

lui est favorable

a
a elle

(p. 183).

Pour Ie racisme, les Juifs sont Ie bouc
emissaire.
Toute faute qu'on n'ose pas
avouer est irnpuree aux Juifs. On ne reconnair pas sincerement : par nos atrocites, nous
avons perdu les sympathies de l'etranger,
mais on dit : « L'etranger a ete excite contre
nous par la propagande
d'atrocites
des
J uifs. » On ne dit pas ouvertement et fran73
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chement : nous voulons la guerre, mais on
dit ; « N ous ne voulons pas de guerre, nous
sommes Ie peuple Ie plus pacifique du
monde, ce n'est que la juiverie intern ationale qui fomente la guerre et nous I'impose. » On ne dit pas: « N ous, les nationauxsocialistes, avons assailli Ie palais archiepiscopal de Vienne, dernoli son installation,
brule des statues de saints, jete un pretre
par la Ienetre..» non, on erie sans vergogne
- bien que tout Ie monde connaisse la verite ; « C'est Ie fait des Tcheques et des
J uifs. » Et alors qu'on exalte les meurtres
de la Sainte-Vehme,
qu'on torture jusqu'a
la mort les personnes qui se trouvent dans
les camps de concentration,
on n'ose pas
faire un aveu sincere. Les prisonniers meurent lors d'une « tentative de fuite » ou
d'une « pneumonie » ; mais, oubliant les
nombreux assassinats, Adolf Hitler dit, lors
des funerailles de Wilhelm Gustloff : « Sur
la route qui nous a menes au pouvoir, on ne
trouve pas un seul adversaire mort. » Au
contraire,
aux funerailles
du conseiller
d'ambassade
Ernst vom Rath, l'eveque
« chretien-allemand
», Friedrich Peter, accuse Ie monde juif tout entier et lui impute
une mentalite permanente d'assassin. Et il
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s'eleve jusqu'a ces paroles blasphematoires
N ous aut res Allemands avons compris qu'Il faut prier
Dieu pour qu'il nous donne de grandes pensees et un
cceur pur. Mais qu'en est-il de j uda, dont le Dieu est
un assassin des le commencement?
Dans notre douleur
et notre fierte, nous demandons aux peuples du monde :
« Quelle sera, I'avenir. votre attitude
I'egar d de ce
peuple ? » Et nous attendons leur reponse. Et si de faux
prophetes nous disent : « Le monde va mal, une fois
pour toutes, et personne ne pourra rien y changer, nous
disons courageusernent : « Nalls ne voulons pas le laisser dans eet etat. » (Rheinische Landeszeituno,
18 00vembre 1938.)

a

a

Le racisme est Ie triomphe du mensonge.
Car le merrsonge est pousse si loin que ses
propagateurs
le croient eux-mernes. N ous
disions tout
['heure que l'attitude fondamentale des racistes est Ia suivante : On
p arait etre bon en diffamant les aut res. Mais
ce n'est pas tout. Les adherents du my the
raciste vont plus loin, ils pensent que l'on
est bon en diffamant les autres. On n'a qu'a
montrer que les autres sont des monstres,
pour que, aussitot, on se detache automatiquement de ce fond obscur comme une
figure lumineuse. On attribue a la race dont
on fait partie, ou, ce qui est plus frequent,
dont on croit faire partie, toutes les qualites,

a
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comme l'a fait Hans Gunther pour la race
nordique, qui, it l'en croire, serait seule judicieuse, sincere, courageuse, juste, inebranlablement fidele, inaccessible it l'esprit gregaire. On impute it l'autre race taus les penchants aux actions mauvaises - et on croit
etre bon, quand bien rneme la vie qu'on
rnene en realite est loin de montrer ces bonnes qualites, mais bien plutot leur contraire.
C'est H. St. Chamberlain, que Rosenberg
appelle « venerable », un des peres du my the
raeiste, qui 'a pononce ee jugement sur eette
auto-adoration
:
En mettant toujours en relief ses propres realisations
tout en taisant ou en cachant les acquisitions des autres, en mettant en une Iumiere eblouissante certaines
choses et en laissant dans une ombre obscure certaines
autres, on arrive
une vue d'ensemble qui, en certaines
parties, ne se distingue plus du mensonge pur que pour
l'ceil Ie plus penetrant. Le fondement de toute verite

a

reelle : un amour de la justice entierement desinteresse,
Cela montre que nous sommes
encore des barb a res. (Chamberlain, Les Fondements du

manque presque partout.

XIX' siicle, 2- edition,

p.

94.)

Pour Ie racisme, Ies Juifs sont Ia somme,
l'expression meme de tout Ie mal, fa « raee
ennemie », I' « antiraee », I'ennemi tout
court, I'ennemi martel de taus. C'est pour76
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quoi ils doivent etre supprirnes - non pas
d'un seul coup, mais lentement, parce que
rout le my the raciste s'effondrerait s'il n'y
avait plus cet ennemi.
D'apres Hitler, le mouvement nationalsocialiste aura it remplir une tache enorme,
II doit ouvrir les yeux de notre peuple sur ce que
sont les nations etrangeres et ne cesser de lui rappeler
quel est Ie veritable ennemi du monde actuel. Au lieu
de precher la haine des peuples aryens, dont presque
tout peut nous separer, mais auxquels nous unissent la
communaute du sang et les grandes lignes d'une civilisation identique, il denoncera
Ia colere de, tous I'ennemi malfaisant
de l'humanite,
dans lequel il mon-

a

trera Ie veritable auteur de tous nos rnaux.
Mais il doit veiller
ce qu'au mains notre pays sache
quel est son plus mortel ennemi et faire en sorte que
le combat, mene par nous contre lui, soit cornme une
etoile annonciatrice
des temps nouveaux qui montrera
aux autres peuples Ia voie ou ils doivent s'engager pour
Ie salut d'une humanite aryenne militante (pp. 637~

a

638) .

La mise au ban des J uifs, en attendant
leur destruction complete, n'est donc pas
seulement une manoeuvre dans la propagande d'un Goebbels et l'indice du plus
grand pharisaisme que connaisse l'histoire
humaine, elle fait essenriellement partie de
la folie raciste, car le my the de la race et le
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my the de l'ennemi font un. C'est Ia fonction
primaire de toute « anti race » de constituer
d'abord Ia « cornmunaute raciale », dont on
fait partie soi-rneme. Car ce n'est pas une
comrnunaute positive qui cree Ia « conscience raciale », mais l' « anti race » qu'on
s'oppose a soi-rneme et a son propre genie.
La « race» dont parle Ia Iitterature raciste
ne se forme done que par I'ennemi I Elle
n'est pas viable sans son « adversaire»
I
L'homme vraiment naturel connait la verite que proclarne I'Ecriture
sainte : « II
n'est pas bon pour l'homme d'etre seul, »
Les adherents du racisme ont pour devise :
« Beaucoup d'ennernis, beaucoup d'honneur I » Tour homme de bon sens assigne
a Ia politique Ia tache de faire autant que
possible regner Ia justice dans Ie monde,
de servir Ia paix, I'ordre et Ie bien general. Mais Ie professeur de « droit » du
national-socialisme,
Carl Schmitt, enseigne
que Ie propre de Ia politique, c'est « d'avoir
un ennemi » ; eIle est Ie domaine « de la
force conquer ante ». L'homme de l'antiquite, Ie paien, pouvait dire avec Antigone,
dans Ia tragedie de Sophocle : « J e suis la,
non pas pour hair, mais pour aimer » ;
mais Ies « neopaiens » sont « anirnes » par Ia
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haine. V oici ce que dit une chanson
combat des S. A. :

de

Quand le milicien d'assaut part pour la bataille,
il a bon courage ;
quand le couteau a ete trempe dans Ie sang juif,
tout va encore mieux !
Soldats, camarades, pendez les Juifs,
Au mUI la racaille.

Mais cette rage destructrice qui reside
dans Ie racisme ne se contente pas de cette
ivressesanguinaire.
Cette folie d'aneantir
trouve son accomplissement dans I' « envie »
de mourir. Tout homme sa in aime la vie, Ia
vie rerrestre, et s'il est croyant, plus encore
la vie eternel le. Mais les adherents du my the
raciste « aiment » la mort plus que la vie.
L'ancien
vice-chancelier
du Troisierne
Reich, Franz von Pa pen, dec1ara en 1933 :
« Le champ de bataille est pour l'homme ce
que la rnaternite est pour la femme. »
Dans une poesie d'Otto Bangert, un des
principaux
auteurs de la maison d'edition
centrale du parti national-socialisre,
on lit
Sur un peuple de morts
flamboyaient les feux d'une gloire etemelle 1
finissons comme les Goths 1
1,

Ueber einl!m Polk von Toten
twig en Ruhmes Feuer iohten lasst uns enden 'Wie die Golen !
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Et Ie philosophe Martin Heidegger, qui
adhera pendant un temps au national-socialisme, declare pathetiquement : « La vie
humaine est une existence ephernere, lancee
vers la mort Ii travers un univers glace, suspendue dans Ie neant, vouee Ii la disparition I»
Ces paroles n'ont nullement leur origine
dans I'heroisrne. Ce n'est pas de I'hercisme,
c'est de la folie. Tout cela provient d'une
vie psychique pervertie. Que la vie ne soit
belle que quand Ies teres tombent, qu'on devienne un homme seulement par l'usage du
revolver, qu'on doive avoir un ennemi pour
erre honorable, qu'on veuille « finir » comme des Goths, cette nostalgie du retour au
neant, tout cela est I'expression d'un etat
d'ame entierernent anormaI. Rien n'est plus
loin de tout sentiment vraiment naturel que
la folie raciste, cette adoration du « natureI ». Le racisme, I'adoration morbide de ce
qui est « sain » ne peut prendre racine que
dans une arne foncierement malsaine. Le
racisme est un probleme de pathologie mentale, il est la philosophie des sadiques et la
metaphysique des pervertis.

80

LE POGROM
Les mesures prises par Ie Troisierne
Reich contre les J uifs sont entierement incornprehensibles
si on ne les considere pas
comme des orgies sadiques. Taus les discours, taus les actes qui ant trait a la « solution de la question juive », sont remplis de
la volupte de torturer d'autres hommes.
On Ie voit deja par Ie cri de bataille du
national-socialisme
: « Allemagne, reveilletoi I Que J uda creve I » A certains vir ages
dangereux des autostrades allemandes, on a
appose des ecriteaux qui portent I' « avertissement »·suivant :
Attention - Virage - Danger de mort !
Les juifs peuvent rouler it 120 km.

Un des fruits les plus rnurs de l'abrutissement raciste est Ie livre paru dans la maison
d'edition du Sturmer:
Ne te fie pas a un renard dans les champs,
a un Juif dans son serment !1

ni

1. Trau heinem Fuchs auf ariiner Reid
und keinem Iud bei seinem Eid !
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Parmi beaucoup
d'autres, il renferme
une illustration qui represente comment les
enfants juifs sont expulses des eccles allemandes. Les enfants allemands applaudissent, ils sautent de joie, parce que les enfants
juifs doivent, en pleurant, quitter I'ecole,
Non moins caracteristiques
pour la haine
aveugle it laquelle le racisme pousse les
hommes sont les declarations
de quelques
chefs de la « revolution mondiale raciste »
it propos des J uifs.
Dans une brochure,
Der Nazi-Sozi,
parue des 1932 it un tirage de cent mille exemplaires, le ministre de la Propagande,
Joseph Goebbels, repond it l'objection que
le J uif aussi est un homme :
Certes, Ie Juif aussi est un homme. Nalls n'en avons
jamais doute. Mais la puce aussi est un animal - seulement e'en est un qui n'est pas agreable, Et puisque la
puce n'est pas un animal agreable, no us n'avons pas le
devoir, devant notre conscience, de I'entretenir et de la
proreger, de la Iaisser prosperer pour qu'elle nous pique
et nous irrite, mais bien celui de l'empecher de nuire.
La meme chose est vraie pour Ies j uifs (p, 12).

La revue Dietwart, organe officiel de la
direction des sports allemands, ecrivait en
juillet 1935 :
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N e tuerait-on pas instantanemenr des betes feroces
qui devorent I'homme meme quand elies ressembleraient
l'hornme ? Et les Juifs sont-ils done autre chose que
des anthropophages ?

a

Wilhelm Kube, it ce moment Gauleiter
de la marche du Brandebourg,
et qui, en
1936, a ete releve de ses fonctions pour des
manquements
graves, ecrivait, le 19 mai
1934, dans la Westfiilische Landeszeitung
:
Au point de vue moral, les Juifs sont pour les peuples
blanes, ce que, au point de vue hygienique, la peste) la

phtisie et la syphilis sont pour I'humanite.

Traitant du sujet : « L'honneur et la protection de l'honneur du national-socialiste »,
Walter Buch, juge supreme du parti narional-socialiste,
declarait dans le numero
du 21 octobre 1938 de Deutsche I ustie, revue officielle de la jurisprudence
allemande :
Le national-socialism.e
a reconnu que le Juif n'est pas
un homme. II est un phenomene de decomposition.

Ces assertions
infarnes montrent
que
l'homme, en faisant un usage pervers de Se'S
facultes, peutse rendre Iui-rneme plus abject
que les plus vils animaux : elles font loi
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pour Ie racisme. En vertu de la mise au ban
des J uifs qui apparait dans ces declarations,
Ie Troisierne Reich a edicte une serie d'interdictions pour Ies] uifs. La liste complete
de ces interdictions remplirait tout un volume. Dans toutes ces mesures, on retrouve
toujours la manie d'ecraser les faibles, de
torturer des etres sans defense, de pousser
plus avant encore les malheureux qui sont
deja pres de se noyer dans l'ocean de leurs
souffrances.
II est interdir aux Juifs de pecher a la
ligne j leur presence souillerait leseaux
allemandes. Les J uifs ne sont pas autorises
a se servir avec leurs automobiles des routes
du Reich allemand, car :
L'homme allemand a depuis longtemps ressenti
comrne une provocation et comme un danger pour la
vie publique, que dans les rues allemandes des Juifs
soient mis au volant d'une voiture ou que, a plus forte
raison, ils soient usagers des autostrades d'Adolf Hitler,
construites par l'effort des ouvriers allemands. Cet etat
de choses, supporte par Ie peuple allemand avec une magnanirnite inouie, a maintenant trouve sa fin. Les Juifs
au volant d'une voiture n'ont plus rien a chercher en
Allemagne. (Neues Wiener Taghlatt, 4 octobre 1938.)

En beau coup d'endroits, les Juifs ne peuvent plus habiter dans les maisons qui ant
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aussi des locataires aryens, parce qu'on ne
peut pas s'attendre a ce que les « Aryens »
partagent leur domicile avec I' « ennemine » du peu pIe allemand. Au printemps
1938, les locataires de la cooperation immobil iere « Heimhof » recevaient une lettre
circulaire disant que les J uifs sont indesirables. Ceux-ci doivent se servir Ie moins possible des installations d'utilite generale de
la maison, comme les bains, etc. lis devraient resilier Ie plus tot possible leurs contrats de location, en se rendant compte que
ce serait une situation insupportable pour un
Allemand d'habiter sous Ie rnerne toit qu'un
Juif. La plupart des Autrichiens allemands
n'auraient subi cette honte que forces par la
detresse econornique des dix dernieres annees ...
« Les Juifs n'ont pas le droit d'employer
du personnel domestique feminin de sang
allemand ou de sang apparente,
age de
moins de 45 ans» (§ 5 de la loi pour la protection du sang et de l'honneur allemands,
du IS septernbre 1935), parce que, s'ils engagent des employees domestiques aryennes, c'est seulement dans l'intention de les
violer et de corrompre ainsi Ie sang allemand. Les J uifs n'ont pas le droit de fre-
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quenter des restaurants ; en cas de contravention, ils se rendent coup ables de « violation de domicile », II est interdit aux J uifs
de frequenter les villegiatures et les stations
thermales allemandes. A l'entree de villages
et de villes, de magasins et de foires, on a
appose des avertissements. Voici quelquesunes de ces inscriptions :
-

-

Juifs sont indesirables.
Dans eet endroit, les juifs viennent
Les

ques et

perils !

a

leurs ris-

Les juifs sont notre malheur !
Attention aux Juifs et aux pick-pockets.
Acces interdit aux Juifs et aux chiens.
Frappez le Juif au mufie afin qu'il oublie ses
escroq ueries !
Que personne n'ait faim, que personne n'ait froid,
mais que les Juifs crevent tous !
-

Les J uifs, merne extenues, n'ont pas le
droit de se reposer sur les banes des jardins
publics, 'car jardins et banes sont « seulement pour les Aryens ». II est interdit aux
J uifs de participer it la vie culturelle du
peuple allemand, car « Ie J uif ne peut penser qu'en Juif. S'il ecrit allemand, il ment ».
(Extrait d'une proclamation de l'union des
etudiants allemands : Contre l' esprit nonallemand, 1933.) II est interdit aux infir86
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rnieres et aux mcdecins juifs de soigner des
malades aryens, car ... les lois juives commandent au Juif de tuer Ie non-j uif I Le
mcdecin juif ne connait qu'un but: empoisonner Ie peu pIe allemand I
Dans la commune de Kiinigsdorf, l'arrete
suivant a ete edicte :
loll est interdit de conduire au taureau municipal
les vaches achetees directement ou indirectement a des
Jui!s.
20 Les vaches provenant d'etables dans Iesquelles se
trouve du betail achete
des .juifs sont sournises, pen-

a

a

dant un an, une surveillance. Pendant ce temps, elIes
ne peuvent pas etre conduites au taureau municipal.c.
Le moire de fa commune de Kiiniosdorj
eigne : ER~ST SCHREYER,
1er commissaire municipal.

Ici Ie sadisme est devenu fatal a ses auteurs. La cruaute se tourne en betise souveraine I Meme Ie betail « aryen » doit etre
separe du betail « non-aryen ».
II est impossible de reproduire
tout Ie
catalogue des atrocites comrnises par la folie
raciste qui, notamment depuis la violation
de l'Autriche,
soulevent
l'horreur
du
monde. Mais il est cependant necessaire de
raconter quelques episodes pour pouvoir
juger Ie racisme d'apres ses effets.
Apres la violation de I'Autriche, les au87
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tomobiles de tous les proprietaires
juifs furent confisquees pour le service des rniliciens
noirs et bruns et des differentes autori tes du
Parti - mais les proprietaires
juifs etaient
neanmoins obliges de continuer it payer les
frais de garage. A cette epoque un Autrichien catholique « non-aryen » alla avec sa
voiture dans son usine pres de Vienne. En
route il remarqua une auto immobil isee en
raison d'une panne. II s'arreta pour offrir
son aide, bien qu'il vit qu'il s'agissait de
membres du parti portant le brassard it
croix gammee, Son aide fut acceptee avec
plaisir, mais on lui demanda tout de suite
s'il etait Aryen. Sur sa reponse negative, on
lui dit : « Alors nous continuerons le voyage avec votre voiture » - et on Ie laissa
en pleine route avec la voiture inutilisable.
Si anodin que paraisse cet incident compare
it beaucoup d'autres, il est quand merne revelateur de la mentalite des racistes.
Pendant ces memes jours, on pilla beaucoup de magasins juifs it Vienne. Des camions s'arretaienr devant les magasins, les
pillards y penetraient et les vidaient presque cornpletement.
Les agents appeles au
secours arrivaient trop tard ou declaraienr
ne pas pouvoir intervenir. Quelques jours
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apres on proceda
un contr6le officiel de
la gestion. N aturellement Ie stock des marchandises ne correspondait
pas aux livres.
Les « faits » sont clairs : la fortune reelle
n'est pas conforme aux indications fournies,
par consequent, il y a escroquerie. Le proprietaire de la maison est arrete. Le lendemain les journaux ecrivent en caracteres
enorrnes : Encore un escroc juif arrete !
Avec une
justification » semblable on imposa, apres Ie pogrom de novembre, aux
] uifs d'Allemagne
et d'Autriche, une contribution
qui s'elevait a un milliard
de
marks. Les S. A. dernol irent d'abord les
magasins juifs, puis les proprietaires
pifles
furent tenus de payercette
contribution a
titre d' « expiation»
parce qu'ils avaient
tellement provoque l' « indignation morale»
du peuple.
Apres l'occupation de l'Autriche, c'etait
une punition favorite d'aller chercher des
personnes
qui l'on ne pouvait pas imputer
d'autres crimes que leur origine juive, pour
les faire proceder a des lavages. Les uns
furent forces d'enlever dans les rues, avec
une brosse a dents, les inscriptions faites au
temps de Schuschnigg, beaucoup d'autres,
des femmes aussi, qui souvent etaient se-

«

a
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couees par des frissons de fievre, devaient
nettoyer des autos, rnerne sous I'averse. On
donnait des coups de pied aux hommes, on
tirait les femmes par les cheveux, On arretait beau coup de personnes dans les rues ou
dans leurs appartements
pour leur faire
laver des locaux et des casernes du Parti,
Souvent on ajoutait des acides a l'eau du
lavage, de sorte que les personnes « requisitionnees pour les travaux de nettoyage »
se blesserent les mains, les genoux, parfois
merne Ie visage, parce qu'elles furent forcees
de se verser I'eau sur la figure ou d'y plonger la tete. U ne jeune femme fut contrainte
de nettoyer les fenetres d'un quatrierne
etage. A sa demande de lui donner une ceinture de surere (prescrite par la police),
parce qu'elle etait sujette au vertige et craignait de tomber dans la rue, on lui refusa
celle-ci, en disant que cela n'aurait aucune
importance qu'il y ait une J uive de moins
au monde. Ainsi elle fut obligee de nettoyer
pendant trois heures Ie cote exterieur des
fenetres debout sur l'accoudoir.
Souvent on « commandait » et on commande encore aux J uifs de nettoyer les cabinets d'aisance. Un detenu d'un camp d'en90
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trainement relate ainsi son travail it la « section des latrines»
:

a

Nalls avons
nettoyer les vases de nuit de huit cents
personnes. Bien qu'il scit prescr it que, pour ce genre

de travail, on doive utiliser des brosses, nous etions forces de nettoyer ces vases avec nos mains. Malheur
celui qui ne les avait pas rendus d'une proprete relui-

a

sante!

C'erair

un plaisir particulier

pour les chefs des

8.S. de nous regarder faire ces travaux. Pendant ce
temps nous etions rraires avec des coups de pied, de sorte
que beaucoup d'entre nous avaient des acces de tremblement provoques par la crainte de nouveaux
pied. Comrne moi, beaucoup de mes camarades,

coups de
par suite

du maniement continue! des ordures, avaient des ecchymoses aux mains. Des plaintes aupres du commandant
du camp Schmidt ou aupres de son representant
Lohmann avaient les suites les plus terribles. Souvent dans
la nuit nous entendions les cris de douleur de camarades tortures. Du reste, on ne s'adressait
nous jamais
autrement
qu'avec ces mots : « cochon de ]uif ». Des
bastonnades
etaient effectuees presque tous les jours.
En vertu du reglement du camp, on pouvait donner cinquante coups de baton pour chaque cas particulier.
(Zu-

a

kunft,

13 janvier 1939.)

Des arrestations sans motif sont it I'ordre
du jour. Tout it coup on frappe ou on sonne
au milieu de la nuit : « Ouvrez I Police
secrete I » Alors on fait semblant de perquisitionner et finalement on precede it I'arrestation. Souvent des J uifs sont arreres aussi
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en pleine rue et emrnenes par les « organes
charges du maintien de l'ordre ». Un cas
entre beau coup d'autres :
27 octobre, 5 h. ~ du soir. Coin de la Hollandstrasse
et de l'Obere Donaustrasse.

Doe camionnette

de police

sans Iumiere, au coin. A tous les coins des rues avoisinantes sont pastes des policiers en civil qui abordent les
passants ayant l'air juif. Question: « Etes-vous J uif ? »

-

« Oui. » -

la carnionnette

.~

,

« Suivez-moi. » On entasse Ies gens dans
qui part, remplie, vers la prison de police

de l'Elisabethprornenade. 10 heures du soir. L'Elisabethpromenade est pleine a craquer. De 8 heures du soir
it 3 heures du matin il y eut par tout des arrestations
dans Ies appartements.

U ne femme en etat de grossesse

avancee, dont le mari est a Dachau, des vieillards octogenair es et leurs epouses, des femmes, des nourrissons
dans les bras, tout est amene ici. Dans le 20e arrondissement, un Juif, age de soixante-seize ans, est si gravement maltraite par les S. A. qu'Il faut prevenir le poste
de secours. Le rnedecin de la voiture d'ambulance constate que Ie blesse est Juif et refuse de le tranferer a
I'hopital. (Deutscher Weg, 13 novembre 1938.)

Souvent les detenus sent transferes au
camp de concentration de Dachau. II arrive
que la familIe, attendant avec angoisse pendant plusieurs jours des nouvelles d'un
membre arrete, receive l'avis qu'elIe pourrait alIer chercher l'urne funebre en un lieu
determine contre paiement de 300 marks.
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Au moment du pogrom de novembre, des
rnilliers d'appartements
furent pilles ou requisitionnes.
Les locataires furent avertis
d'avoir a evacuer leur appartement dans les
dix minutes. IIs n'avaient le droit d'ernporter que ce qu'ils pouvaient porter sur eux.
Les appartements
etaient ensuite mis a la
disposition de camarades qui avaient « bien
me rite » du Parri. Voici un cas particulierement frappant
: « Dans un faubourg elegant des environs de Berlin se trouvait un
foyer pour des enfants juifs. Un instituteur
de l'ecole communale du rnerne lieu recut
l'ordre d'attaquer ce foyer avec sa c1asse et
de le demolir. II executa cet ordre avec ses
eleves, La direction du foyer fut avertie a
temps, quand on eta it a table. Les enfants
du foyer furent conduits en toute hate dans
les bois tout proches ou ils se cacherent. Sur
ces entrefaites, les ecoliers, au commandement du maitre, briserenr les fenetres et
demolirent
systematiquemenr
la rnaison,
jeterent les meubles et la vaisselle par les
fenetres, verserent le dejeuner dans les lits
et rendirent Ie foyer totalement inutilisable» (Basler Nationalzeitung,
2 decembre

1938.)
Les incidents

du Prater
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mois de mars 1938, ont obtenu une triste
celebrite. Dans une veritable chasse a courre, tous les promeneurs juifs et non-aryens
furent rassernbles un dimanche matin au
Prater et railleset maltraites de differentes
rnanieres. D'abord on les forca a grim per
sur les arbres et
pepier comme des oiseaux ; aux refus on repondir par des coups
de pied et des coups de baton. Ensuite on
leur fit faire de la « gymnastique », c'est-adire des flexions du genou et le « pont »,
cela une cadence extrernemenr rapide sans
egard a l'fige ni au sexe ; ceux qui tombaient
epuises et extenues furent forces a continuer
par des coups de pied et des 'coups de baton.
Bien que pendant cette journee grise de
mars la temperature ne fut que d'environ 6
a 8 degres, on Iorca finalement plusieurs
personnes
se desha biller et
prendre un
bain dans l'eau glacee d'Heustadel.
A une
jeune fille qui refusa de se desha biller publiquement,
on arracha les veternents de
force en la maltraitant jusqu'a lui desartieuler les deux bras. Ensuite on la poussa
egalement dans l'eau glacee. II arriva aussi
qu'on coupa la barbe a de vieux j uifs avec
la baionnette et il n'etait pas rare qu'une
partie du menton tomb at egalemenr,

a

:I

...

a

a

a
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II est affreux de voir comment, particuIierernent depuis la nuit sinistre du 10 novembre, les brutalites contre les J uifs se
repetent
periodiquement
en Allemagne.
Ainsi, pendant trois jours, I'hopiral Rothschi·ld it Vienne recut constamment des personnes dont l'os nasal avair ete brise par un
coup-de-poing
arnericain. Apres le 10 novembre, cet hopital etait tellement bon de
que les morts, qui tous avaient Ie 'crane fracasse, restaient alignes dans les couloirs.
Dans Ie courant d'une autre semaine, des
miliciens d'une section d'assaut jeterent des
sacs de morceaux de verre dans les aliments
appartenant
auxsoupes
populaires juives
qui etaient financees par I'Amer ique.
Souvent, apres leur « interrogatoire
»,
les detenus etaient mis contre un mur. Pendant une heure, des miliciens tirent sur eux
avec un revolver non charge. A chaque detonation, ·Ies tortures tressaillent, craignant
chaque fois que ce ne soit « main tenant » serieux, qu'ils ne soient « maintenant » fusilles, Cent fois pendant cette heure ·c'est pour
eux une vraie agonie. Parfois on leur donne
Ie revolver it eux-rnernes. lis ignorent qu'il
n'est pas charge et sont forces de I'appuyer
sur leur tempe et de tirer.
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Pendant Ie pogrom de novembre 1938,
on arreta en Allemagne et en Autriche environ 150.000 Juifs. Pres de 60.000 hommes
ages de 18 it 60 ans, mais aussi des garcons
de 14 ans et des vieillards de 90 ans furent
transferes dans les differenrs camps de concentration. Avant leur transterr, ils devaient,
pendant des heures er rnerne pendant des
journees, attendre aux lieux de rassemblement, sans nourriture,
sans pouvoir faire
leurs besoins, sans pouvoir bouger. Qui bougeait etait frappe jusqu'au sang. Sous la
surveillance des miliciens no irs, ils devaient
se jeter par terre et se lever aussitor ; ceux
qui, extenues, ne pouvaient pas continuer,
etaient rcleves de force er rejetes it terre par
un milicien jusqu'a perdre connaissance. A
la gare, ils devaient passer entre une haie
de miliciens noirs qui leur assenaient des
cou ps de pied avec une force telle que par
moments ils ne touchaient merne pas Ie sol.
I1s furent entasses dans une voiture et
forces it regarder sans cesse la lumiere. Malheur acelui qui fermait les yeux. II etait
puni immediatement
de coups de poing.
Pendant un seul transport it Dachau, quinze
detenus furent tues, Les camps de concentration ne sont pas autre chose qu'un sys96
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terne de tortures et de tourments imagines
de la facon la plus raffinee, qui se repetent
du matin au soir et du soir au matin. Au
mois de decembre 1938, trois cents detenus
juifs sont morts dans chacun des camps de
concentration de Dachau et de Buchenwald.
II y a quelques mois, une jeune femme se
trouvait a la rnaternite
d'un hopital de
Vienne, quand on apprit par son etat civil
que, elle-meme etant aryenne, son mari etait
non-aryen. Le directeur de I'hopital institue par le Parti (ce n'etait pas un medecin )
Iorca la femme en couches a se lever et a
quitter I'hopital.
En Styrie, on frappa un homme jusqu'au
sang et on le jeta dans la Mur. On retrouva
son cadavre en Yougoslavie.
A Vienne, lars du pogrom de novembre,
on enferma le proprietaire
d'un grand restaurant juif dans son propre frigidaire au
il mourut d'une mort atroce.
A Innsbruck on lacha la S.A. pendant
quelques jours sur la population juive. Un
ternoin oculaire, etudiant arnericain de theologie au Canisianum, college des jesuites
a Innsbruck, rapporte dans The Universe
du 6 janvier 1939 : « Dans la rue, des J uifs
furent assassines sous les yeux de taus. Deux
97
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jours avant man depart, je pus voir de mes
propres yeux, depuis ma fenetre, comment
la « Police hitlerienne » noya trois J uifs
dans FInn, et les cris d'agonie de ces malheureux hommes qui amusaient leurs bourreaux, retentissent encore ames oreilles. »

,,j

Voila Ie visage dernasque du racisme. Les
recits que nous avons reproduits
ici sont
d'une authenticite
garantie. La realite est
beau coup plus epouvantable
que ces descriptions ne le font entrevoir.
Emouvantes sont les nombreuses preuves
de sympathie pour les J uifs persecutes, par
lesquelles le vrai peu pIe allemand et Ie vrai
peuple autrichien ont repondu aux atrocites
de la populace naziste. II est impossible de
les rapporter
aujourd'hui
en raison de la
terreur nationale-socialiste
a laquelle on
fournirait par ces recits un pretexte a de
nouvelles oppressions. Mais d'un autre cote
on est trouble par Ie silence de tant d'Allemands et d'Autr ichiens qui devraient parler.
Leur parole serait l'expiation que Dieu attend et qu'il exigera si elle n'est pas offerte
spontanemenr,
Le poste d'emission de la Cite du Vatican,
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parlant de la persecution des J uifs en Allemagne et en Autriche, s'exprima ainsi :
N ous ne pouvons mieux faire que de repeter Ies paroles du rabbin juif qui, par sympathie pour les pretres
persecutes au Mexique et en Espagne, declara : « Comptons leurs victimes parmi nos victimes en implorant
pour elles comme pour nous la clernence et Ia grace divines! » (Catholic Herald, 18 novembre 1938.)

99

LA PROTESTATION
CONTRE LA PERSECUTION
Aux

ARCHEVEQUES

ET AUX EVEQUES D'ALLEMAGNE

Nalls avons entendu parler de la situation deplorable
des Juifs contre lesquels quelques princes spirituels et
temporels et d'autres seigneurs puissants en vas pays et
imaginent toutes sortes de pretextes, afin de les
attaquer, de les piller et de les depouiller de leurs
biens d'une maniere injuste. Quoique l'Ecriture Sainte
leur disc: « Tu ne tueras pas» et leur interdise de toucher pendant la Pique a quelque chose de mort, on leur
impute Ie crime de communier, ce jour-Ia, avec le cceur
d'un enfant rue et on fait comme si la Lei Ie leur prescr ivait, alors Que eet acte serait clairement contraire
la Lei ... Se prevalent de cette invention ainsi que de
beaucoup d'autres, on les assaille et on les depouille de
tous leurs biens, sans accusation, sans aveu et sans
preuve, contrairement
la justice, on les jette dans les
geoles, on les opprjme, et on condamne beaucoup d'entre eux a une mort honteuse, de sorte que sous ces
princes et seigneurs ils se trouvent dans une situation
pire que leurs ancetres sous les Pharaons en Egypte, et
qu'Ils sont contraints a quitter les villes et les lleux
leurs peres habitaient deja depuis des temps immemoriaux. Craignant ainsi leur destruction ..., ils se sont
adresses au Saint-Siege ... et Nous ordonnons de retablir I'etat anterieur et de ne plus les importuner a l'avenir d'une facon au d'une autre.

eveches

a

a

au
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Ainsi ecrivir, en 1247, Innocent IV it I'episcopat allemand. Gregoire X renouvela
cette lettre en 1273. C'est la voix eternelle de
I'Eglise. La parole d'Innocent IV est prononcee aussi pour notre temps. Son avertissement doit etreegalement
entendu par
nous.
Merne si la violence de ces sans-Dieu devait I'emporter et si toujours plus de peupIes devaient reprendre Ie cri de bataille
des racistes : « Que J uda creve I » l'Eglise,
elle, ne peut pas et ne veut pas parler autrement qu'avec Ie psalmiste
: « Paix sur
Israel ! » En 1935, Ie grand rabbinat de la
cornmunaure juive de Prague avait adresse
une lettre de bienvenue au president de la
Conference nation ale des catholiques de la
Republique
Tchecoslovaque,
L'episcopat
tchecoslovaque y repondit par la lettre suivante :
Prague, Ie 30 juin 1935.
Messieurs,

a

Valls avez eu I'amabilite de souhaiter la bienvenue
la Conference nationale des cathcliques par un salut de
paix biblique qui revient en de nombreuses variantes
dans les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament.
Du plus profond de notre arne nous vous remereions de
ce message et vous rendons ce salut de tout notre cceur.
Fiat pax in virtute tua, Les paroles du psaume que
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vous avez citees ferment une partie des prieres quotidiennes de I'Eglise catholique. Nalls sommes certainement du meme avis que vous, Messieurs : L'humanite
se divise aujourd'hui en deux camps seulement : le camp
de ceux qui proclament la foi en Dieu et Ie camp des
adversaires de Dieu. Nalls crayons aussi que les valeurs
communes des confessions et des mceurs devraient proteger sans distinction tous ceux qui fondent leur vie
sur les verites sacrees de la revelation divine. Le commandement sublime de l'amour de Dieu et du prochain,
qui est deja contenu dans l'Ancien Testament, est la
base commune de tout ce qui est sacre aux Juifs et aux
catholiques.
Le message de paix que proclarne la Conference nationale des catholiques s'adresse au monde entier et a
tous les hommes sans distinction, car toute arne humaine
a une valeur infinie devant Dieu. V ous avez salue Ie congres par les paroles du psalmiste du Seigneur. Permettez-nous de vous repondre par lee paroles de la benediction du Grand pretre, par les paroles du sublime : J eeorechho A donaj vejischmerecho paroles que nous rapportons a l'humanite entiere sans distinction : « Que Ie Seigneur vous benisse et vous protege, qu'il fasse luire son
visage et vous donne la paix - vejosem Iecho schalom ».
Mgr Leopold Precan, archeveque d'Olmutz, metropolitain de Moravie, president du congres catholique ;
Mgr Karl Kaspar, archeveque de Prague, primat de
Boheme, ordinarius loci du congres ; Johann Georg
Riickl, camerier secret du pape, president de I'executif
du congres.
j
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cutes injusternenr, sont sans defense et prives
de toute aide. La parole de I'Ancien Testament : « Parle en faveur de celui qui est
muet et pour Ie droit de tous ceux qui vont
perir, Ouvre la bouche I » (Proverbes,
XXXI, 8, 9), est obligatoire
pour chaque
chretien et pour la chreriente entiere,
Au mois de septernbre 1938, Ie pape Pie
XI recut des pelerins belges qui lui remettaient un missel en cadeau. Le pape loua Ie
cadeau qui lui etait cher, dit-il, car Ie Missel est un des plus beaux livres et repand
une grande lumiere, rnerne sur les evenements actuels. II ouvrit Ie canon et lut la
priere suivante :
« Supra quae propitio ac sereno vultu respicere digneris : et accepta habere, sicuti accepta habere dignatus es
munera pueri tui justi Abel, et sacrificium Patriarchae
nostri Ahrahae : et quod tibi obtulit summus sacerdos
tuus Melchisedech,
sanctum sacr ificium, immaculatam
hostiam. » Sur ces offrandes daignez abaisser un regard
de complaisance et de bonte et les avoir pour agreables,
ce Sacrifice saint, cette Hastie immaculee ! de meme que
vous avez daigne recevoir Ies presents de votre serviteur,
Ie juste Abel, Ie sacrifice de notre Patriarche Abraham et
celui que vous a offert votre grand pretre Melchisedech.

Puis Ie pape continua

:

Cette priere, nous Ia disons au moment
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nel de la messe, apres la Consecration, lorsque Ia divine
Vic time est offerte efiectivement.
Sacrifice d'Abel, sacrifice d'Abraham, sacrifice de
Melchisedech. En trois traits, en trois Iignes, en trois
pas, toute l'histoire religieuse de I'humanite. Sacrifice
d'Abel : I'epoque adamique. Sacrifice d'Abraham
:
l'epoque de la religion et de l'histoire prodigieuse d'Israel. Sacrifice de Melchisedech : annonce de la religion
et I'epoque chretiennes.

Texte grandiose ... Chaque fois que N ous le lisons,
N ous sommes saisis par une emotion irresistible.
« Sacrificium Patriarchae Nostri Abrahae ». Remarquez. qu'Abraham est appele notre Patriarche, notre Ancetre.
L'antisemitisme

n'est pas compatible

avec la pensee

et la realite sublimes qui sont exprimees dans ce texte,
C'est un mouvement antipathique, un mouvement auquel nous ne pouvons, nous chretiens, avoir aucune
part.

lei, le pape ne
emotion. Etc'est
passages de saint
notre descendance

a

parvint plus contenir son
en pleurant qu'il cita les
Paul mettant en lumiere
spirituelle d'Abraham.

a

a

La promesse a ete faite
Abraham et
sa descendance. Le texte oe dit pas, remarque saint Paul : in
seminibus tamquam in pluribus, sed in semine, tamquam
in uno, quod est Christus. (A tes descendants non pas
au plur iel, mais au singulier, a too descendant, c'est-adire le Christ, GaL, III, 16). La promesse se realise
dans le Christ et par Ie Christ en nous qui sommes Ies
membres de son Corps mystique. Par le Christ et dans le
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Christ, nous sommes de la descendance spirituelle
d'Abraham.
Non, it n'est pas possible aux chretiens de par ticiper
l'antisemitisme. Nalls reconnaissons
quiconque Ie
droit de se defendre, de prendre les moyens de se proteger contre tout ce qui menace ses interets Iegitimes,
Mais l'antisemitisrne .est inadmissible. Nalls sommes
spirituellement des semites.

a

a

Le pape pleure quand il parle de I'antisemitisme. II souffre avec les J uifs persecutes. II ressent I'outrage qu'on leur fait,
camme si on Ie faisait a lui-rneme. II ressent
leurs souffrances comme une douleur personnelle, et quand il dit que nous autres
chretiens sommes les descendants spir ituels
d'Abraham,
il ne se sert pas simplement
de la terminologie
biblique. II aurait pu
terminer son allocution par ces mots: « Spirituellement, nous sornmes les enfants d'Israe! », ou encore : « Spirituellement,
nous
sommes Israelites. » Mais il dit : « Spirituellement, nous sommes des sernites. » II
rep rend la terminologie antisernitique, car
il veut etre solidaire avec les proscr its, avec
les persecutes, avec les abandonnes.
Comme Ie pape, de nombreux eveques
catholiques ont proreste contre les cruautes
et les violences du racisme. Le cardinal
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Arthur Hinsley, archeveque de Westminster, a declare, Ie 1" decembre, dans l'Albert
Hall a Londres :
]e suis ici pour defendre, autant que je puis Ie faire,
Ia dignite et Ies droits de la personne hurnaine contre
la tyrannie et les persecutions qui sont un danger pour
Ie rnonde entier, qu'il s'agisse de persecutions contre des
juifs ou contre des chretiens, contre des catholiques ou
contre des non-catholiques, qu'on les exerce en Russie,
au Mexique, en Espagne ou en Allemagne.

Le cardinal declara ensuite que N eron,
qui se delecrait voluptueusement
des incendies et des persecutions centre les J uifs et
centre les chretiens, est devenu aujourd'hui
pour quelques-uns un modele de probite.
Combien plus en conformite avec Ia raison, la justice,
Ia paix
laquelle aspirent les peuples de I'Europe, est
Ie precepte d'Emmanuel Kant, Ie philcsophe nordique
par son sang et par son lieu de naissance : Sois une personne et traite Ies autres comme des personnes.
Or, une personne a le droit de pretendre
la dignite
de la liberte humaine.
N ous respectons les affaires domestiques des autres
hommes et des autres nations. Mais si les principes les
plus fondamentaux de Ia societe hurnaine sont vicles,
une vie civilisee est impossible.
Voici plus de 700 ans, Ie 6 avril 1233, le pape Gregoire IX a ecrit aux eveques francais definissant I'attitude adopter l'egard de la minorite juive en France:

a

a

a

a
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a I'egatd des juifs,
de la meme bonne volonte que nous desirous voir appliquer a I'egard des chretiens dans les pays non-chretiens. »
Par des paroles solen nelles, Ie Saint·Siege 3, de nos
jours, condamne I'antisemitisme partout ou il sevit.
Dans cette Question de la tolerance, mon grand predecesseur a Westminster,
le cardinal Manning, me
montre Ie chemin, et Pie XI, Ie chef inflexible et sage
de I'Bglise catholique, est mon guide. ]e me mets aux
cotes du cardinal Faulhaber, Ie defenseur intrepide de
la liberte religieuse.
De ces hommes et de Ia tradition des grands docteurs
des grandes epoques, nous apprenons que Ia tolerance,
c'est l'amour du prochain.
« Les chretiens doivent faire preuve,

En faisant allusion a la condamnation de
I'antisernitisme par Ie Saint-Siege, Ie Cardinal Hinsley pensait au dec ret du SaintOffice du 25 mars 1928, qui dit :
L'Eglise catholique a toujours coutume de prier pour
Ie peuple juif porteur de la promesse divine jusqu'au
Christ, rnalgre ou plutot a cause de son aveuglement
ulterieur. Mu par eet amour, Ie Siege Apostolique a defendu ce peuple contre la violence injuste, et comme il
desapprouve

toute envie et toute jalousie entre les peu-

ples, il condamne tout particulierement la haine contre
Ie peuple jadis elu par Dieu, cette haine qu'cn a coutume de designer SOliS le mot d'antisemirisme.

lei l'antisemitisme est reprouve en termes
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clairs et nets. L't!;glise prie pour les J uifs
parce qu'elle les aime. L'antisemitisme
est
contraire a I'esprit de la priere de I't!;glise,
il est foncierement heretique, il est la repudiation de l'amour que Ie Christ est venu
apporter sur la terre.
Peu apres les atrocites des 10 et II novembre 1938, Mgr Richard Downey, archeveque de Liverpool parla aussi dans Ie Central Hall de Liverpool :
Les amis de I'Allernagne en Europe et en Amerique
_ et elle en avait beaucoup - sont pleins de tristesse
au sujet de l'Allemagne,
parce qu'elle a rompu avec
son propre passe, avec sa grande tradition humaine et
culturelle, et qu'elle s'est maintenant engagee dans une

nouvelle voie, la voie « du sang et du sol s-, qui en
realite est Ie chemin etroit et mesquin de l'inrolerance.
On pretend que toute influence venant du dehors,
toute assimilation de biens culturels et spirituels etrangers, affaiblissent l'Rme allemande et corrompent la nation. D'ou la persecution du Juif comme etant un etranger et ensuite la persecution des chretiens, parce que Ie
christianisme comme le j ndaisrne ne sont pas « de sang
et de sol » nordiques. 115 n'ont rien de germanique done a la porte !

Pour le racisme, l'etranger c'est !'ennemi.
Voila pourquoi il declare la guerre au
monde entier.
La protestation contre la barbarie raciste
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fut, aux Etats-Unis, plus forte que nulle
part ailleurs. Le 16 novembre 1938, l'archeveque de San-Francisco,
John J. Mitty,
parla au Columbia Broadcasting System :
Comme catholiques, nous avons une tres grande et
tree profonde sympathie pour les hommes et les femmes
juifs qui} particulierement en Allemagne, vivent SOliS la
cravache cruelle d'une persecution sauvage
En raison
de leur race, ils subissent la meme violence intolerante
que nous en raison de notre religion.
Pendant longtemps, continua-t-il, le monde s'est tu
sur les persecutions
de ccs dernieres annees. Entin le
silence est rompu et un monde indifferent se reveille.

Et il invita ses auditeurs a la sympathie,
l'aide et au soulagement de la misere. Mais
il les mit en garde contre les tentations de
vengeance. II termina par ces paroles: « La
justice eleve un peuple, Ie peche Ie rend
miserable. »
Dans une reunion tenue en presence de
Mgr Stephen Donahue, eveque auxiliaire
de I'archidiocese
de New-York, Mgr Ftrlton J. Sheen, professeur
a I'Universite
catholique de I'Arnerique du Nord a Washington, declara :

a

De meme qu'Il fallait un incendie pour attirer l'attention pub lique sur les horreurs des tau dis dans les
quartiers rniserables de I'Amerique, de meme il fallait
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la persecution nordique contre les Juifs pour amener
une humanite profanee dans sa dignite a ce qu'elle exige
de la tyrannie qu'elle remette son epee sanglante et deja
emoussee au fourreau et qu'elle laisse a Dieu Ie jugement des consciences.

Lors de la messe annuelle panamericaine
du 24 novembre 1938, dans l'eglise SaintPatrick it Washington, Mgr Fulton J.
Sheen di t dans un sermon, en presence du
delegue apostolique Giovanni C. Cicognani
et de l'archeveque de Baltimore, Michael J.
Curley:
La persecution de la religion est une consequence naturelle de I'Etat totalitaire. Des qu'on pretend que
I'homme appartient « totalement » a I'Etat, il s'ensuit
que I'Etat De peut plus tolerer une religion qui dit que
l'homme appartient aussi a Dicu. Chez nous, en Amerique, la vie de I'Etat repose sur le pr-incipe que les droits
humains ont leur origine en Dieu. De 13. s'ensuit que
l'Etat De peut jamais les enlever, Mais si, comme les
Etats totalitaires l'affirment, l'Etat est lui-meme la
source du droit, droits et libertes ne subsistent que tant
que les dictatures les tolerent.
Voila pourquoi les catholiques amerjcains adhererent
a la protestation des Juifs contre les attaques du 'Troisieme Reich et contre l'expulsion des Juifs. Hitler essaye
de justifier sa barbarie par le my the raciste qui pretend
que la race germanique est super ieure et doit etre gardee de la souillure d'un autre sang., Notre monde mo111
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derne, qui est deja habitue a des idees stupides, n'etait
quand meme pas prepare a une sottise pareille.
Le « sang juif » a une dignire laquelle oe peut pretendre aucun autre peuple, car c'est de lui qu'esr issu
Ie Redempteur. C'erait du sang juif qui circulait dans
Ies veines du Fils de l'honune et de sa glorieuse Mere.
C'est 13.la gloire la plus grande des }uifs ; meme s'ils
ne s'en rejouissaienr pas, nous autres catholiques protesterions quand meme avec violence centre leur persecution, car en tant que personnes humaines, ils sent
titulaires de droits inviolables qu'aucun pouvoir ne peut
leur ravir sans dechcir de ses droits de souverainete,

a

'/;

Dans la cathedrale de la Sainte-Croix, le
cardinal Guillaume O'Connell, archeveque
de Boston, parla
quatre cents membres de
la section « Nouvelle Angleterre », de l'Association internationale
des College-Clubs
catholiques. I1 dit que pendant un siecle
l'Allemagne a ete le pays de la science et de
la culture, le pays ou affluait la jeunesse du
monde entier pour chercher et trouver le
savoir. C'est le phenornene le plus inattendu
et le plus errange, dit le cardinal, que justement ce pays des philosophes soit maintenant tom be en servitude.

a

Ils s'efforcent de chasser Dieu de sa propre creation,
de I'ar racher au peuple et de restaurer la
mythologie gerrnanique, C'est comme si ron voulait enlever Ie soubassement de cette cathedrale tout en espeils s'efforcent
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rant qu'elle reste debout quand meme ! Ce n'est pas un
rnythe qui regne en Allemagne, c'est une folie!

Dans un sermon prononce apres les atrocites de novembre, l'archeveque Samuel H.
Str itch, de Milwaukee, actuellement a Chicago, decrivit l'ceuvre de saint Boniface en
Allemagne et declara ensuite :
Aujcurd'hui
rEglise du meme pays voit a l'ceuvre
des chefs tyranniques qui essayent d'imposer a un grand
peuple la barbarie du passe. Ses chefs violent les droits
humains fondamentaux avec une brutalite que ne coonaissent meme pas les plus cruels des Cesare remains.
Au pays de saint Boniface, on persecute aujourd'hui
des hommes en raison de leur religion, on les jette dans
des camps de concentration parce qu'ils osent obeir
leur conscience. Ceux qui marchent sur Ies traces de
saint Boniface, les eveques allemands, sont devenus la
cible des attaques de la populace parce qu'ils exigent
pour Dieu ce qui est du a Dieu, bien qu'ils demandent
en meme temps qu'on donne
Cesar ce qui est dli
Cesar.
Nous voyons un spectacle qui fait saigner notre
cceur : la persecution inhumaine des Juifs dans le Troisieme Reich. Toutes les chases dont Ie chr istianisme s'est
fait Ie champion, ces chefs les ont laisse emporter par
la tempete. L'humanire doit apprendre que la seule civilisation saine est la civilisation chretienne j les Iibertes
que nous vantons, les choses que naus comprenons dans
notre conception de la democr atie, c'est l'Eglise qui les
a donnees au monde, La vraie liberte, la vraie democra-

a

a
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tie doivent toujours etre fondees sur l'enseignement du
Christ. Si les Evangiles du Christ sont ignores et repousses, Ia liberte meurt et la democratic disparait.

Egalement, dans un sermon qui, comme
il Ie declara Iui-rnerne, fur prononce it dessein, dans la capitale des Etats-Unis d'Arnerique, it Washington, l'archeveque Michael
J. Curley de Baltimore dit :

~'

.

Je crois qu'Il est de notre devoir a nous tous qui vivans dans ce pays civilise, de venir en aide aux sanspatrie et a ceux qui sont prives de tout seCOUTS, au peuple juif, qui, dans le 'Troisieme Reich, est la victime
d'une sauvagerie peut-etre sans exemple dans toute l'histoire. Pour chaque citoyen honnere de ce pays ou de
n'importe quel autre pays, Ie silence en ce moment serait une offense contre Dieu et l'humanite. II serait une
ldchete qui no us avilirait, nous rabaisserait et nous
deshoncrerait aux yeux de tous les hommes civilises,
]e condamne Ia folie dont sont obsedes les nationauxsocialistes de l'Allemagne en ces jours de persecutions
contre les }uifs innocents et sans defense, des Juifs dont
Ie seul crime est d'appartenir
une race
laquelle a
appartenu ] esus, fondateur de notre Eglise, Sauveur du
monde.

a

a

La populace en Allemagne est conduite et gouvernee
par un dement, par Hitler, qui fut baptise catholique,
mais qui s'est montre renegar de tous les enseignements de cette Eglise, renegat de l'enseignement du
Christ, notre Redempteur. Non seulement il renie Dieu,
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rnais il veut se faire Dieu lui-meme - si grande est sa
demence.
J'accuse et je condamne le ministre de la Propagande
nationale-socialiste,
Goebbels, a l'fime pervertie, qui
doit son education et beaucoup de choses qui autrefois
etaient boones en lui, aux pretres bons, patients et eru-

dits qui l'ont instruit.
Longternps aPIeS que Hitler sera mort et oublie, il y
aura toujours des ]uifs en Allemagne, mais de toute facon, ce que je sais, c'est que l'Eglise catholique vivra en
Allemagne. Hitler ne pourra pas la detruire et Goebbels
ne pourra pas la chasser du monde par sa propagande.
D' ou vient cette demence ? De quels abimes ? Pendant ces derniers mois elle a redouble d'intensite et a
maintenant atteint un tel degre de sauvagerie que par
sa tyrannie elle prive un peuple de son pays.
Un jeune homme fanatique assassine un homme. II
sera chatie, il merite d'etre chfitie. Mais pourquci punir
une « race », pourquoi I'expulser de ses foyers, pourquoi
essayer de la stigmatiser comme criminelle parce que Ie
meurtrier appartient
cette « race» ?
Les 500.000 Juifs en Allemagne n'etaient pas responsables du meurfre. Aucune « race» ne peut etre rendue responsable du crime d'un de ses membres.
Je sens que je peux prononcer cette condamnarion au
nom du peuple tout entier des Etats-Unis, non seulement des catholiques, mais de tous les croyants et noncroyants. Car certainement aucun homme raisonnable
ne peut excuser les actions du fou Hitler et du pervers
Goebbels. Personne de nous ne pourra se taire sans Btre
indigne de sa qualire d'homme pendant que la folie
sevit en Allemagne.

a
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Dam la merne emission radiod iffusee
parla le president de I'Univcrsire Fordham,
Robert]. Gannon, S.]. :
Chez la plupart d'entre no us I'avilissement actuel de
provoque peut-etre une reaction trap personnelle. N OUS avons tous pris contact avec certaines de
ses vic rimes. Nalls sommes outres de I'implacabilire de
certaines personnalites officielles. Hier, c'etait une religieuse allemande qui, d'une voix faible et fatiguee, me
parlait des souffrances de ses sceurs pr ivees de nourril'Allemagne

ture. Quelques jours auparavant, c'etait un prix Nobel,
I'homme qui a decouvert les « rayons cosmiques » et

qui a trouve un refuge a I'Universite Fordham apres
avoir ete renvoye de sa propre U niversite, depouille de
ses biens et expulse de sa pat rie, parce qu'il ne portait

pas sur son front Ie signe de la bete. La veille encore,
c'etait un garcon de 17 ans, un jeune Juif extremement
doue qui, grace a une bourse d'une Universite americaine, a ete sauve d'un sort odieux, Quand nous entendons, jour apres jour, ces cris de souffrance, la situation nous touche de si pres que nous perdons facilement
la veritable perspective. Quelquefois nous nous arretons
trap a la signification politique manifests d'un spectacle
qui no us fait voir, chez un autre peuple, Ia destruction
de tout ce que nous apprecions tant aux Etat- Unis, qui
nous deviennent toUjOUIS plus chers, et nous oublions
presque toujours sa signification eternelle qui depasse
de loin notre Constitution et la Declaration des droits.
L'abandance des details naus empeche d'avoir une vue
d'ensemble.
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Car la situation en Allemagne depasse Ie cadre politique au economique. Il est vrai que des autocrates fantastiques reculent clevant Ie retour a des temps normaux.
Us on! besoin du feu et de la fumee comme ar riere-plan
de leurs agissements. Il est vrai que de militaristes dilapidateurs seront forces tot au tard de recourir a la confiscation de proprietes privees, voila pourquoi on a
impose a un peuple opprime et demoralise une contribution de 400 millions de dollars.
Dans Ie Troisieme Reich, quelque chose est a l'ceuvre
qui est plus puissant et plus sombre Que la soif de l'espace au de l'or. Ce que les cardinaux Faulhaber et 10nitzer peuvent voir ce soir a travers les carreaux brises,
provient des memes sources que ce que saint Jerome reconnaissait a travers ses larmes quand on lui disait que
Rome etait en Hammes. C'est la meme maree qui balayait l'Afrique du Nord quand saint Augustin tourna
son visage contre Ie mUT et mourut. Car Alaric est revenu, et Genseric. et Ie Hun Attila Qui s'appelait luimeme le Fleau de Dieu. Seulement le premier Attila
n'a jarnais ete cbretien, il n'a jamais participe aUKsacremerits.
Les anciens Huns ont toujours ete des barbares. Le
fait que les nationaux-socialistes sont nes dans un pays
civilise, dans une Allemagne glocieuse, riche de traditions culturelles, riche d'eglises, dont les vitraux peints
avec tant de grace representent Ies figures de saints allemands - ce fait donne au regime de terreur actuel une
signification particuliere
c'est un abime profond
comme l'enfer.
Car nous voyons ici une nouvelle rupture avec Ia
grace. N ous voyons ici un nouvel epanouissement d'un
orgueil sans barnes - un amour de soi pousse jusqu'a
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la haine des autres enfants de Dietl, jusqu'a cette durete
et cette cruaute qui ont toujours caracterise la societe
paienne. Car l'Allemagne officielle est devenue d'abord
paienne et ensuite folle - par orgueil.
Valls savez que Lucifer essaya autrefois de singer
Dieu SOllS Ies yeux meme du Dietl veritable et infini. II
joua un jeu si grotesque et si laid qu'il ne restait quia Ie
balayer dans les tenebres ; tout son prestige etait derruit,
brise et renverse, Cet ancien ange, ce prince de la lumiere, apres s'etre laisse cornpletement dominer par l'orgueil devint si insense que meme Ie pore des Geraseens
prefera se suicider plutdt que de s'associer
lui ; de
meme les nationaux-socialistes sont ivres d'orgueil.
Quand nous Iisons, jour apres jour, les ameres et humiliantes nouvelles, quand nous voyons combien de vies
brisees sont jetees sur nos rivages, alors naus naus sentons contraints de prendre part aux souffrances des victimes. En tant qu'Arnericains nous sommes remplis
d'indignation devant ce spectacle de la tyrannie, rnais
derriere tout cela nous devons voir la signification profonde que saint Augustin a vue quand il ecrivait sur la
Cite de l'orgueil et sur la Cite de I'amour. La barbarie
paienne a de nouveau leve la tete, mais cette fois cette
barbarie est une apcstasie du christianisme, une barbarie qui, par cette apostasie meme, a appris
bnller J
incendier et a assassiner avec une cruaure inconnue des
sauvages primitifs.

a

a

a

Tous les vrais catholiques se sont dresses
contre les atrocites racistes ; la verite a ete
proclarnee
contre le mensonge,
l'amour
contre la haine. A la vue de la tyrannie
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sanglante, une profonde syrnpathie pour ses
vi'crimes s'est reveillee. Malheur Ii nous, si
la plainte de l'Ecc1esiaste s'etait realisee :
« J'ai vu toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil j et voici que les opprimes sont dans les larmes, et personne ne
les console 1 Ils sont en butte Ii la violence
de leurs opresseurs, et personne ne les console 1» (IV, I.)
Dans les differents pays on a prie pour
tous les persecutes, noramment pour le peuple d'Israel. Ainsi l'eveque de Lausanne,
Geneve et Fribourg, Mgr Marius Besson,
a dit Ii ses diocesains, le 17 novembre 1938 :
En ces jours ou tant de gens sont persecutes, parfois
d'une maniere atroce, soit a cause de la foi qu'ils professent, scit a cause de la race a laquelle its appartien·
nent, nous avons, avec une fierte legitime, entendu la
voix de notre grand Pape, qui ne cesse de prendre la
defense de tous les opprimes, quels qu'ils scient, et de
rappeler au monde entier les exigences de la justice et
de la charite. Le meilleur moyen de Iaire echo cette auguste parole, c'est de nous unir tous et de prier, nous
qui avons le privilege d'etre libres, pour ceux qui, provisoirement, ne le sont plus.
L'eveque du diocese invite done instarnment tous ses
fideles a faire de dimanche prochain, 20 novembre, un
jour de priere et de reparation. Que MM. les cures, recteurs et aumoniers rappellent la chose dans leurs eglises et chapelles, aux fideles reunis pour les offices du

a
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dimanche et qu'ils les invitent - de la meilleure maniere possible - a s'unir it tous leurs freres pour implorer sur les persecutes la bonte divine et pour obtenir
aux persecureurs des graces de conversion. Toutes les
victimes de l'inj ustice, sans aucune distinction, meritent notre sympathie : nous ne pouvons mieux la leur
remoigner qu'en priant pour elies avec ferveur.

~'
,

C'est la vraie Eglise qui parle par la
bouche des eveques et des pretres cornme
par la bouche des Iaiques. Dans une conference faite Ie 5 fevrier 1938 au Theatre des
Ambassadeurs ] acques Maritain dit ce qui
suit:

a

au

« Quant
nous autres,
que nous soyons, notre
responsabilire a tous est engagee dans la mesure QU,ainsi
que ie le disais tout
I'heure, Ie drame de l'histoire
humaine est comme Ia projection sensible de ce qui s'accomplit en nous. II n'y a rien de plus urgent que Ie
travail secret par Iequel, et d'abord par eux-mernes, ceux
qui ont un peu de ioi remontenr Ie niveau de l'energle
spirituelle dans I'humanite. Ce travail est efficace, il
porte ses fruits tangibles plus rapidement qu'on ne croit.
Pour attiser Ie feu mauvais qui consume les peuples,
il y a, dans l'Europe d'aujourd'hui,
ceux qui veulent
l'extermination et la mort, et d'abord l'extermination
des Juifs, - car c'est bien de eela qu'il s'agit, n'est-ce
pas, en definitive? - et qui, sous l'appareil stupide du
scientisme raeiste ou des documents forges, dissimulent
aux autres hommes, et parfois
eux-memes, I'espoir fou
d'un massacre general de la race de MOIse et de Jesus.

a

a
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Ce massacre reste un songe j les germes de haine dont
s'emplit I'atmosphere sont une realite. II faudrait beaucoup d'amour. d'esprit de justice et de charite pour
assainir cette atmosphere. »

Dans L'J1poque du 21 decembre 1938
M. Robert d'Harcourt ecrit comme suit :
Dans la chasse au gibier humain dont les recents
pogroms donnaient au monde le spectacle, se marque
I'une des plus noires regressions de l'Histoire, comrne se
cache la plus franche barbaric SOliS l'appareil pseudoscientifique de la biologic raciale. Les divisions et distinctions auxquelles DOUS a habitues le code social et
jur idique du national-socialisme entre Ie « plein J uif »,
Ie « demi Juif » et le e quart de ]uif» sont franchement
hideuses. Elles laissent une odeur de chenil et de haras.
Le plus epais, Ie plus opaque materinlisme forme le
fond d'une doctrine qui pretend ne juger l'homme que
par la composition de son plasma sanguin. Dans la condamnation de l'evangile du Sang, l'humanite la plus
elementaire concorde avec I'enseignement de l'Eglise.

Mrne Jeanne Ancelet- Hustache ecrit dans
L'Aube du 19 novembre 1938 :
Un homme est solidaire de tous les autres hommes.
Notre tristesse provient non seulement de notre sympathie pour les victimes, mais de ce sens de la communaute humaine qui nous lie egalement aux bourreaux ...
« A la supreme profondeur du sentiment fraternel, fautil dire que si nous sommes si indigoes, c'est parce que
nous la voyons encore toute maltraitee en eux-memes,
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si chere a Dieu, parce que nous rougissons pour eux de la voir en eux si completement avilie
qu'elle en parait aneantie ... '» (Jean Soulairol).
cette humanite

Et dans Temps Present du 18 novembre
1938 Georges Hourdin ecrit :
A la question juive,

a cette interrogation

qui traverse

les siecles et les inquiete, il ne peut etre apporte qu'une
reponse chretienne, c'est-a-dire une reponse d'amour.

Peut-on comprendre, en face de tant de
ternoignages, qu'i1 y ait des catholiques qui
se soumettent 1ibrement au joug de 1a tyrannie, qu'i1 y ait des catholiques - et merne
des premiers ministres catholiques, te1s que
von Papen, Seyss-Inquart,
Imredy et Tiso
- qui prepatent 1a voie au racisme, « creation » de l' Antechrist ?
La question juive est certainement
une
question. Elle est avant tout une question
que Dieu pose aux J uifs et non moins aux
chretiens : une question sur leur amour.
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Pourquoi les J uifs ? Pourquoi Ie my the
de la race nordique, en quete de I' « antirace », a-t-il choisi les J uifs et non pas quelque autre peuple ? Pourquoi a-t-il fait des
J uifs Ie « bouc ernissaire », pourquoi eux
plutot que les autres ?
II est evident que I'inimitie ne provient
pas, comme les racistes Ie pretendcnt, d'un
« instinct racial ». Les represenrants
du
my the nordique entretiennent des « amities»
avec les J aponais, les Arrneniens, les Hongrois et les Arabes, taus peuples qui, au
point de vue de la « race », sont beau coup
pluseloignes
des Allemands que les J uifs.
Les autres arguments dont les racistes se servent comme pretextes pour essayer de justifier leur haine et leurs violences ne resistent
pas mieux it l'examen. Et les raisons psychologiques que nous avons nons-memes indiquees plus haut : retraite sur la ligne de
moindre resistance, perversite de la vie psy123
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chique, n'epuisenr pas non plus la question.
II faut aller jusqu'au fond. -Frederic
le
Grand demanda une fois a son medecin s'il
pouvait lui donner une preuve vraiment
decisive de l'existence de Dieu. Celui-ci repondit : « Qui, sire, les J uifs I»
Les J uifssont les temoins de Dieu. Dans
leur histoire, qui est l'histoire du salut de
taus, se revelent la toute-puissance et la justice de Dieu, sa rniser icorde et son amour.
Dans I'election d'Israel par Dieu, dans son
peche et son esperance, la sagesse et la fidelite de Dieu deviennent visibles. Ainsi
l'existence des Juifs avec leur individualite
propre, tout Ie long de l'histoire humaine,
est en rnerne tern ps un miroir de la grandeur
et de la magnificence de Dieu. Les Livres
Saints d'Jsrael sont Ie Testament de Dieu
- et sa parole. Israel est lie a lui pour toujours. Dieu a joint pour toujours sa Revelation et son Nom au nom d'Jsrael. Israel
est Ie favori de Dieu. Car qui Ie touche,
touche la prunelle de son CEil (Zach., II, 12).
Quiconque Ie benit sera beni, et quiconque
Ie maudit sera maud it (IV Mo., XXIV, 9).
Contrece
fait s'eleve l'orgueil des racis-:
tes. Ils ne peuvent pas supporter que Dieu
«ose» s'appeler Ie Dieu d'Abraham, d'Isaac
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et de Jacob ; ils ne peuvent pas supporter
que le Dieu d'IsraeJ, Ie Dieu de ce peuple
meprise soit Ie Dieu de I'univers, le Dieu
de tous les peuples et de taus les hommes.
La haine envers les J uifs est une revolte
contre Dieu, contre Ie Seigneur qui se revelo
Moise, dans le Buisson qui brule sans se
consumer, camme « J e suis celui qui suis ».
Alfred Rosenberg dit que la « creation
tiree du neant » est « pour nous une idee
absurde » (p. 248). Nous - ce sont les
hommes nordiques, auxquels Dieu se revele
dans leur sang et qui, par consequent, « benit» toutes leurs actions, quelles qu'elles
soient. lIs ne peuvent admettre qu'un Dieu
qui est exclusivement « en eux », qui n'est
rien d'autre que leur propre moi, rnais non
pas Ie vrai Dieu qui regne sur tous les hommeso La folie raciste est une rebellion contre
la majeste de Dieu, contre Dieu qui, pour
sa gloire, a cree Ie monde en Ie tirant du
neant, alors que l'homme « aryen » se sent
appele Iui-meme
etre Ie createur et Ie
maitre du monde dont il s'imagine qu'il
existe pour sa gloire
lui. La folie raciste
est une rebellion cantre Dieu qui, sur Ie
Sinai, au milieu des eclairs et du tonnerre,
a donne son cornman dement au peuple

a
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d'Israel et a l'humanite tout entiere : « J e
suis Ie Seigneur, ton Dieu. Tu n'auras point
d'autres dieux devant rna face. » Voila pourquoi Rosenberg va jusqu'aux injures:« Dieu
tyrannique », « demon eleve a la dignire de
Dieu» (p. 247). L'homme« aryen» decrete
lui-meme ce qui est bon, il proclame par la
voix du Fuhrer, incarnation de sa propre
divinire, ce qui est« de droit », meme quand
il s'agit d'un viI meurtre ou d'une execution sans jugement.
Le my the de la su periorite de la race
« aryenne » et du caracrere unique de I'homme « nordique » est, en fin de compte, une
protestation contre I'election d'Israel. Que
Dieu aitchoisi un tel peuple, qu'il ait choisi
precisement celui qui, sans patrie, est contraint d'errer a travers Ie monde, c'est proprement insupportable
pour I'orgueil de
I' « homme nordique ». Comment? Ce peupIe, si peu nombreux, a ete Ie porteur du
salut ; il a la clef de I'histoire entre ses
mains, il devra, a la consommation
des
siecles, par sa conversion au Christ, apporter
au monde la « richesse », la reconciliation »,
la « resurrection d'entre les morts» (Rom.
n) ? Ici les racistes refusent l'obeissance et
prononcent un « non » categorique
I Ce
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a

« non » provient

de I'orgueil commun
tous les hommes et a ses racines historiques
dans la Gnose qui, par sa lutte contre J ahve,
Dieu Un et Eternel, et contre l'Ancien
Testament, qui est sa parole, devint pour
l'Eglise une menace si serieuse que Polycarpe, Ie saint disciple de l'apotre saint Jean,
lancait a la face du chef des gnostiques,
Marcion, I'apostrophe
: « Prernier-ne
de
Satan I» Une ligne invisible va de Marcion
aux partisans du my the raciste. Dans I'antisemitisme, la contradiction aux decisions de
Dieu, excitee constamment par I'adversaire
de Dieu, a trouve son expression la plus
terrible.
Deja Martin Luther, qui avait trouve de
si profondes paroles a l'egard de I'Ancien
Testament en tant que parole de Dieu, et,
au debut, a l'egard d'Israel en tant que
peuple de Dieu, a renie - par la haine sans
mesure que plus tard il porta aux J uifs I'enseignement
non equivoque de I'Apotre
et la tradition chretienne de tous les temps
selon Iaquelle Israel, a la consommation des
siecles, retrouvera son chemin vers Ie Christ.
Dans son ecrit : De Schem-Hamphoras,
et
de la race du Christ (Matth., I), il affirrna it : « ... que certains tirent de l'Epitre aux
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Romains, chapitre XI, l'illusion qu'a la fin
des temps tous les J uifs se convertiront,
il
n'en est rien. Saint Paul pense tout autre
chose ». Dans son ouvrage Des luifs et de
leurs menson qes, Luther demande : prernierement, qu'on brule les synagogues des
J uifs ; deuxiemernent, qu'on demolisse leurs
maisons ; troisiernement, qu'on leur enleve
leurs livres religieux
; quatriernemenr,
qu'on interdise leur doctrine ; cinquiernement, qu'on revoque leurs sauf-conduits
(qu'on pense it la mise au ban des J uifs et
it la defense d'aller en auto) ; sixiernement,
qu'on leur interdise l'usure (et en meme
temps tout moyen de gagner leur vie, car
tout leur est impute comme usure) et qu'on
leur prenne leur argent et leurs bijoux
(comrne
etant voles)
; septiemement,
«qu'on donne aux jeunes Juifs et aux jeunes
J uives robustes fleau, hache, pioche, beche,
quenouille, fuse au et qu'on leur fasse gagner
leur pain it la sueur de leur front ... » (qu'on
pense au travail dans les camps de concentration et it sa justification!
). S'ils s'y refusent, « qu'on fasse avec eux le compte de ce
qu'ils nous ont vole par leur usure, qu'on
partage ensuite it l'amiable, mais qu'on les
expulse du pays » ! (« Schriften
wider
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und Tiirken », Munchner
Lutheraus qab e, pp. 230, 189-193.)
La ressemblance est frappante entre Ie programme de
Luther et Ie programme antisernitique de
nos jours, qui est en train de rea liser Ie
dernier point de Luther. Par Ie reniement
de cette grande esperance ch retienne en la
conversion des J uifs, qui remplit la pr iere
fervente du Christ: « Que taus soient un »,
comme par la demande visant I'expulsion
des J uifs, par la presornption et la du rete
qui les accompagnent, se mani Ieste la rage
des hommes contre la patience et la longanimite de Dieu qui dir : « J'ai des pensees de
paix et non d'adversite
Vous m'invoquerez et je vous exaucerai
» (j er., XXIX, II).
Le Dieu que l'Ancien Testament et Ie
Nouveau Testament annoncent, a choisi ce
qui apparait faible au monde, ce qui est viI
et me prise par lui, ce qui n'est rien devant
lui (I Cor., I, 26-31). II « prend soin des
pecheurs ». Depourvu
de toute comprehension pour ce rnysrere, Rosenberg lance
contre les patriarches les diffamations les
plus grossieres. Mais Ie mystere de I'election
divine est Ie mystere meme de I'amour divino
Le racisme est la revolte contre la verite
supreme donnee au monde par l'Ancien et

Juden
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Ie Nouveau
Testament,
contre I'essence
merne de l'Evangile
du Christ que saint
Jean resume dans ces mots : « Mes bienairnes, airnons-nous les uns les autres ; car
I'amour vienr de Dieu. Qui n'aime point,
n'a point connu Dieu ; car Dieu est amour»
(I Jean, IV, 7).
Israel est proscrit et persecute parce que
Dieu est miser icord ieux. Le racisme est la
haine de la grace et de la rnisericorde. Des
1933 Mgr Jules Saliege, archeveque
de
Toulouse, dans une manifestation contre les
premieres persecutions des J uifs en Allemagne, qui se tenait Ie 12 avril au Capitole
de Toulouse, a mis a nu cette raison profonde de I'antisernirisme d'aujourd'hui
:

a

Si j'ai accepte sans hesitation de prendre Ia parole
cette heure, devant cette assemblee emouvante, en ce
lieu
je n'ai pas l'habitude de para itre, c'est qu'il m'a
semble que j'avais un devoir
remplir, Ie devoir d'apporter rna sympathie profonde
tous ceux qui souffrent,
et dont la souffrance fait it mes yeux des etres sacres.
La persecution eveille dans nos entrailles humaines
eet instinct de fraterni te que le chr istianisme y a depose
comme un germe toujours pret
eclore et jamais lasse
de porter des fruits.

au

a
a

a

Qui souffre sans que ie ne souffre avec lui ? »
Dans cette parole, Paul de Tarse exprimait non
seulement son grand cceur, mais encore l'esprit Ie plus

«
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pur de l'Evangile. Et par conviction je suis, je ne puis
pas ne pas etre de eet esprit.
Par conviction aussi, par rna foi vivante qui est celle
de l'Eglise, je suis un etre inhabitue qui ne prend pas,
qui ne peut pas prendre son parti de l'injure, de I'injustice qui atteint son semblable, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa race. Non seulement je me sens
frappe par les coups qui tombent sur les persecutes,
mais encore mes tressaillements sont d'autant plus douloureux

que se trouve

rneconnu

et bafoue

non pas un

ideal confus, une idee froide et abstraite, je rnanquerais
it la sincerire et au respect que je vous dais si je ne VOliS
Iivrais route rna pensee, mais eet etre vivant, personnel,
dont Ie souffle a traverse et porte toute l'histoire
d'Jsrael, Jehovah, celui que j'appelle « Le Bon Dieu »,
le Juste par excellence et dont l'action ne cesse de se
manifester par cette aspiration in coercible vel'S Ie
royaume de Ia justice qui, comme Ie firmament, les
vagues de la mer, travaille et souleve I'humanite.
Les Israelites me comprendront et d'autres encore. J e
ne saurais oublier que Ia tige de Jesse a Heuri en Israel et
y a donne son fruit. La Vierge, Ie Christ, Ies premiers
disciples etaienr de la race juive. Comment vouIez-vous
que je ne me sente pas lie a Israel comrne la branche au
tronc qui l'a portee !

Lit au, d'apres Ia parole de ce noble eveque, Ie vrai chretien sent la solidarite, I'homme « naturel » est scandalise. C'est lit Ie
grand « scan dale » pour Ie « rnonde », que
la « philanthropie
», I' « hurnanite » de
Dieu, que son amour des hommes, devint
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manifeste it taus dans Ie Redemptcur issu de
la tribu de ] uda, que Dieu se fit homme et
devint notre frere comme membre du peupIe juif, de son peuple. Ce « scan dale » est
la cause profonde de la haine actuelle contre
les ] uifs.
C'est pourquoi les coups destructeurs qui
s'abattent aujourd'hui
en Allemagne et en
Autriche sur la population juive, frappent
Ie Christ en plein visage. Contre toute verite, on impute au ] uif taus lescrimes pour
la seule raison qu'il est juif, on rend responsable Ie judaisme tout entier de tous les phenomenes pernicieux de la societe moderne.
Contre toute justice, on depouille les ] uifs
de taus leurs biens, on leur enleve toute possibif ite de gagner leur vie, et merne, en des
cas innombrables, on les empeche d'emigrer,
La Iachete organisee et la perversion sevissent avec une bestialite
que l'Occident
n'avait pas connue depuis plusieurs siecles ;
selon les caprices et les besoins du moment,
l'aveu cynique alterne avec I'hypocrisie qui
essaie de' pallier ces brutalires, Tout cela est
un peche contre l'esprit que l'Occident a
recu du Christ, que les victimes soient au
non des] uifs (et il arrive en efIet frequemment que de tels sevices s'exercent aussi sur
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d'autres). Mais dans les J uifs on veut, consciemment ou inconsciemment, frapper ceux
'« it qui appartiennent I'adoption, et la gloire,
et les alliances, et la Loi, et Ie culte, et les
promesses, et les patriarches et de qui est
issu Ie Christ selon la chair, Iequel est audessus de touteschoses, Dieu, beni eternellement. Amen ». Jesus, Fils de Marie, erant
de la maison de David et, par consequent,
Ie descendant d'Abraham, il est touche par
toute persecution contre la « race» juive.
Qui injur ie Ie sang juif, injurie Ie sang de
Jesus.
Leon Bloy a cxprime cette pensee avec
toute l'ardeur de son cceur et toute la vigueur de son verbe :
Supposez que des personnes autour de vous parlassent
continuellement
de votre pere et de votre mere avec Ie
plus grand mep ris et n'eussent pour eux que des injures ou des sarcasmes outrageants, quels seraient vas sentiments ? Eh bien, c'est exactement ce qui arrive
Notre-Seigneur Jesus-Christ. On oublie ou plutct on De
veut pas savoir que notre Dieu fait homme est un juif,

a

le Juif par excellence de nature, le Lion de lucia

j que
sa Mere est une juive, la fieur de la race juive j que
tous ses Ancetres ont ete des Juifs, aussi bien que tous
les Prophetes
; enfin que notre liturgie sacree tout
entiere est puisee dans Ies Iivres juifs. Des lors, com-
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ment exprimer I'enormite de l'outrage
qui consiste
vilipender la race juive

a

...

et du blaspheme

?

Autrefois, on detestait les ]uifs, on les massacrait voIon tiers, mais on oe Ies meprisait pas en tant que race.
Bien au contraire,
on Ies redo uta it, et I'Eglise priait
pour eux, se souvenant que saint Paul, parlant au nom
de l'Esprit-Saint,
leur a tout promis et qu'ils doivent,

un jour, devenir Ies astres du monde. L'antisemitisme,
chose toute moderne, est Ie soufflet Ie plus horrible que
Notre-Seigneur
ait recu dans sa Passion qui dure toujours, c'est Ie plus sanglant et Ie plus impardonnable

paree qu'il Ie recoit sur Ia Face de sa Mere et de la
main des chretiens (Le Fieux de fa Montagne~ 2 janvier 1901).

•

Antisemitisme
equivaur
Ii antichristianisrne. « La contre-Eglise radicalement antichretienne », c'est ainsi que Karl Barth, Ie
celebre theologien protestant dont ce
sera, pour toute I'eternite, Ie titre de gloire
d'avoir refuse Ie serrnent d'obeissance absolue Ii Adolf Hitler - appelle Ie nationalsocialisme et implicitement
tous les mouvements qui prennent la folie raciste Ii leur
compte. II ecr it :

etc

Si ce qui, de toute evidence, a
decide sur ce point
en Allemagne et ce qui est deja en voie d'execution se
realise : l' « extermination
physique»
precisemenr du
peuple d'Israel, Ia destruction
par le feu precisement

des synagogues et des rouleaux de la Thora, I'abomination lancee precisement contre Ie « Dieu juif » et contre

13+
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la « Bible juive » comme l'incarnation
de tout ce que
l'homme allemand doit avoir en horreur - alors, par
cela meme, et deja par cela seul, une chose est certaine :
c'est qu'on attaque l'Eglise chretienne dans sa racine et
que l'on cherche it I'aneantir.
II se peut qu'il y ait des
gens qui fassent semblant de ne pas entendre les cris
d'une detresse sans nom, creee par la peste antisemitique, bien que ces cris, venant de tous les pays allemands, s' elevent vers Ie ciel. Mais comment est-il possible que nous, chreriens, ne soyons pas profondernent
alarmes par Ia signification objective de cette detresse
et de cette cruaute
? En effet, que serions-nous, que
sommes-nous sans Israel ? Qui repcusse et persecute le
Juif, repousse et persecute Celui qui est mort pour les
peches des Juifs et ensuite, et ce faisant seulement, pour
nos peches. Celui qui, par principe, est un ennemi des
j uifs, fflt-il pour Ie reste un ange de Lumiere, montre
qu'il est aussi, par pr incipe, un ennemi de Jesus-Christ.
L'antisemirisme est un peche contre l'Esprit-Saint,
car
I'antisemitisme est le reniement de Ia grace de Dieu.
Mais Ie national-socialisme vir de I'antisemitisme
(L'Eelise et la question politique, p. 32).

La haine du Christ est la racine secrete
et Ie fruit ultime de la haine des J uifs.
Voici quelques exemples pour demontrer cette these :
Alfred Rosenberg exige « un changement
absolument necessaire » pour « vaincre les
anciennes Eglises », c'est-a-dire, en realite,
pour exterminer la foi dans Ie Christ ; il
demande
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dans les eglises et dans les rues des
villages, des crucifix representant les tourments de la
crucifixion. Le crucifix est le symbole de l'agneau sacr i-

Ie remplacement,

fie, image qui nous rend sensibles a l'effondrement de
routes les forces, qui no us deprime par la representation presque tcujours
atroce de la douleur, qui nous
rend « humbles », comme le desirent les Eglises dans
leur volonte de dominer (p. 616).

)1

,••.

Le crucifix doit etre rem place par des
« statues du porteur de la vie» ; « Ie Dieu
qui tient la lance» (p. 617) doit reapparaitre, car la« doctrine du serviteur de Dieu »,
donc la doctrine du Redernpteur qui offre
sa vie par amour de l'hurnanite, est, dit-il,
une doctrine « sernitique » (p. 604).
La Revue des Deux M andes du 15 juin
1933 rapporte qu'on a affiche, a la maison
de la Presse catholique de Linz, une caricature montrant Ie Sauveur crucifie sur la
croix gammee. La caricature eta it accompagnee des couplets suivants :
Doe fois arrache aux hordes juives,
il a ete crucifie par les Romains aryens.
Maintenant,
cornme le commande Ie Sauveur Hitler,
nous attachons Ie Christ a la Croix gammee'.
Fait Le vendredi saint 1933.
1. Einmal ist er ans iiidischen Horden
von arischen Roman gekreuzigt
'Worden.
Letzo, d er Heiland Hitler gebeut's
han
qe n wir Ohristus
ans
Hakenkr
eue.
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Le 4 f evrier 1934, le cardinal Carl-Joseph
Schulte, archeveque de Cologne, fit lire,
dans toutes les chaires de son diocese, la
protestation suivante :
Avec une sainte indignation,
nous avons appris, dimanche der nier-, qu'en beaucoup d'endroits
de Cologne,
Sainte-Agnes,
it l'eglise « des Apotres », Sainte-Ursule,
Zollstock, on ne reculait pas devant la saintere
de Ia maison de Dieu et clevant Ia saintete du nom de
Jesus-Christ
; en effet. on pouvait lire,
des end roits
tres en vue et meme sacres, I'inscription
: « Que le
Christ creve L» Avec une sainte indignation, nous avons
entendu des chansons diffamant l'Eglise et ses pret res.
Nous constatons que l'indignation
touche meme beaucoup de milieux de chretiens protestants ... Puisqu'il ne
nous reate pas d'autre moyen, nous elevens ici, du haut
de la chaire, en face de Dieu et en presence de la paroisse ici rennie, l'accusarion la plus solennelle et la
protestation la plus vigoureuse.

a

a

a

a

« Que J uda creve !» est devenu « Que Ie
Christ creve! » Qui peut encore croire que
l'antisernitisme est Ie genre d' « aversion»
et de haine que Ie chretien puisse, a la rigueur, concilier avec sa foi ? Qui ose encore
affirmer que I'antisernitisme soit une autodefense contre les tendances destructives du
judaisrne ? Le vrai chretien ne peut acceder
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it I'antisemirisme ni dans ses pensees, ni dans
ses sentiments, ni dans ses actions.
Dans un camp d'entrainement
pour des
institutrices autrichiennes,
qui se tenait en
1938, apres l'occupation
de l'Autriche,
on
recitait, lors du « recuei'llement du soir »
quotidien, Ie chreur parle suivant :

a

N ous ne crayons pas la colombe
qui descend doucement,
mais

a

l'aigle

qui monte vers le ciel.
Nalls ne crayons pas a l'agneau
qui se laisse sans revolte conduire

mais au lion
qui courageusement

reste debout.

a

N ous oe crayons pas la croix
qui apporte la redemption,
mais au glaive
qui va inc I'ennemi".
1. Wir bekennen UU! nicht zur Taube,
die san]t sich niedersenkt,
wold ab er zum Adler,
d er den Flug zur Holte lenkt.
Wir beh cnnen uns nicht zu m Lamme,
das geduldig xnr Schlachtbank
aelu,
wohl ab er zn m Lowen,
der mutig aujr ectn steht,
Wir bekennen

uns nicht zum Kreue,

das Erlosnn a bringl,
wohl aber zu m Sctnoert,
das den Feind bez'Wingt.
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La foi au glaive est, enseigne-t-on, germanique, la foi en la redemption est « asiatique », « syrio-etrusque », « romaine », ou
encore « syrio-judeo-alpine
» (d. Rosenberg, pp. 79; 466).
Pendant I'ete de 1938, la section viennoise
de I'Association des femmes nationales-socialistes a expedie des lettres circulaires
precisant, en vingt-cinq points, les raisons
qui devraient determiner toute Allemande
adherer
I'Association. Voici ce que disait
Ie point 16 de cette circulaire :« Qu'on compare I'attitude du j uif Jesus gemissanr sur
la croix avec I'attitude heroique de Planetta
qui cria au moment de sa mort : « Vive
l'Allemagne
!»
Dans une famille catholique allemande,
une mere et ses enfants s'agenouillaient tous
les soirs devant I'image du Seigneur pour
dire la pr iere, Un jour, l'aine, un garcon
faisant partie de 'la J eunesse hitlerienne, refuse de s'agenouiller.
Tous les efforts de
persuasion, tou tes 'les instances de la mere
restent sans succes, II s'obstine. On lui demande ce qui I'en detourne ; alors, en designant I'image du Christ, il s'ecr ie : « Enleve d'abord Ie J uif ! »
Cette reponse de l'enfant induit en erreur

a

a
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en dit long. « Enleve le J uif ! » voila Ie
fruit de I'education raciste. La haine des
J uifs degenerera toujours en haine de l'Ancien et du Nouveau Testament. La persecution des J uifs est le prologue de la persecution de 1'Eglise,
Un document bien significatif a ce sujet
est l'instruction
secrete comrnuniquee
aux
chefs de la J eunesse hitlerienne
de l'Autriche
leur camp de Paques 1938 :

a

DIRECTIVES

DOCTRINALES

POUR L'AuTRICHE NOUVELLE

1 Le christianisme est une religion pour les esclaves
et les sots, parce qu'il enseigne : « Les derniers seront
Ies premiers, et les premiers seront les derniers. » C'est
1a religion des pauvres d'esprit.
0

2° Christianisme

et communisrne, c'est la meme

chose.
3° Le christianisrne met sur un pied d'egalite les Negres et les Allemands.
4 Le Nouveau Testament est une invention juive de
quatre Evangelistes, parce que sa doctrine est la copie
exacte de Ia foi indienne en un Jischnu Christa.
5° L'Eglise est internationale.
6 L'Eglise use toujours de la force et de la terreur.
Ou sont I'amour du prochain et I'amour de l'ennemi ?
Ce n'est pas Charlemagne,
mais I'Bglise catholique qui,
se servant de lui, a assassine Ies Saxons.
7 Avant le christianisrne, Ia civilisation germanique
etait
un niveau eleve, rnais elle fut aneantie par Ie
christianisme
(voir les tom beaux des Jures, leurs vete0

0

0

a
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ments, leur art). A une epoque ou les Romains se servaient encore de la pioche, les Germains connaissaient
deja la charrue.
So Du sang allemand a ete verse inutilement pendant
les croisades, qui furent une des plus grandes sottises,
de la papaute.
90 Le christianisme a toujours
etranger et hostile
au peuple allemand et son desir d'union,
10" La Bible est la suite du Talmud. Construction
toute juive, surtout l'Ancien Testament.
11'" Les Allemands de Transylvanie sont des protesrants chasses par Marie-Therese.
12'" Joseph II et son successeur furent assassines par
l'Eglise catholique.
130 Tout ce qui est contre le christianisme est bon,
meme si cela provient d'une autre race (Napoleon,
Prince Eugene).
140 Parce que l'Eglise catholique etait trop puissante
en 1848, les Autrichiens continuerent a etre opprjmes
(les Allemands obtinrent une constitution) .
150 Conrre-reforme extremement cruelle, bien qu'il
y eut 900/0 de protestants en Autriche.
160 Une « civilisation chretienne » n'existe pas.
170 Le christianisme est toujours indesirable et partout oblige de s'imposer par la force.
180 Le christianisme a corrompu les Germains, car
c'est lui seulement qui leur a enseigne des notions telles que I'adultere et le vol qu'ils ne connaissaient pas.
190 Le mal disparait, le~bien demeure. Par consequent, l'Eglise catholique doit disparaitre.
200 Le christianisme est un succedane du judaisme,
fait par les Juifs, avec son siege central a Rome.
21" jesus est juif.

ete

a
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220 Dans les Evangiles on trouve des contradictions
sur l'origine du Christ.
230 La preuve que le Christ n'etait pas Dieu est sa
parole: e; Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? »
240 Comment

mourut

le Christ

?

En gemissant

sur

la croix. Comment mourut Planetta ? Rei! Hitler !
Vive l'Allemagne !
250 Le quatrieme commanclement n'est qu'une affaire juive. (Je donne, en revanche, je recois.)
0

26

Les dix commandements

sont la traduction

des

instincts les plus bas de l'homme.
27 L'idee d'un Messie universel ne peut sortir que
d'un mauvais peuple, Un peuple qui est bon n'a pas
besoin d'un redempteur,
0

280 N eron avait bien raison de persecuter

les chre-

tiens. II a extermine l'esprit juif (Ie christianisme ).
290 Le culte des saints est ridicule. Les saints n'ont
jamais rien fait de grand. Quand quelqu'un a vecu dans
Ia salete, au rneme en compagnie d'un cachon, on l'a
canonise.
30° La « vierge » Marie, la conception imrnaculee 1
310 Les miracles sont des preuves de Ia divinite du
Christ. Mais le christianisme dit qu'on n'est pas oblige
d'ycroire (1 I).
320 La papaute est une escroquerie. Le pape serait Ie
vicaire de Dieu. Mais apres Pierre il n'y eut pas de
pape pendarit cent cinquante ans. Les papes ont toujours ete les hommes les plus mauvais. Voir Alexandre VI.
33° La papesse Jeanne. C'est pourquoi on introduisit
un vase de nuit pendant I'election du pape pour savoir
si le pape est un homme au une femme.
34 Le christianisme n'est qu'un judaisme carnoufle.
0
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350 Galilee a ete contraint de dementir sa decouverte
paree qu'il est ecrit dans la Bible : « Le soleil tourne
autour de la terre. »
36° Le christianisme a toujours empeche le prcgres
de la science, de la medecine, etc.
37 Le commerce des indulgences.
38 Jus primae noctis. Pratique suivie aussi par les
ecclesiasriques, qui etaient le plus souvent les suzerains.
39° Ignace de Loyola est d'origine juive.
40° Chez les j esuires on etouffe toute initiative personnelle. Ils deviennent des instruments sans volonte
entre les mains du pape.
41° La guerre de Trente Ans a ete provoquee par
I'Bglise catholique.
42 La puissance de l'Bglise et son incapacite a retablir la paix pendant la guerre mondiale. Raison :
destruction du germanisme.
43° L'Eglise catholique est l'ennemie des aspirations
nationales du peuple allemand.
440 Aujourd'hui on ne construit plus d'eglises, il ne
se trouve plus de gens pour le faire (decadence manifeste du christianisme}. Aujourd'hui on construit des
stades (Berlin, Nuremberg).
45° Le nouveau centre eternel est Nuremberg. Rome
tombe en decadence.
46° Si l'Allemagne ne subventionne plus l'Bglice catholique, celle-ci mauna.
47 La fatalite l'emporte sur Dieu.
48° L'inactivite dans I'eternite est pour nous autres
Germains une idee absurde.
49" L'infaillibilite du pape.
500 La predestination, les rites de l'Eglise, la Trinite,
Ie peche originel, etc., quelles absurdites !
0

0

0

0
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Rarement
on a trouve reunies autant
d'ignorance et autant d'irnbecillite que dans
cet ecrit qui caracterise parfaitement l'education nationa'le-socialiste de la jeunesse.
Qu'on ne croie pas "au surplus que I'antisemitisme s'attaque au « judaisme degenere ».
Rien n'est plus eloigne de l'antisemitisme
que la Iutte contre les defauts juifs ; au contraire, il voudrait bien les « cultiver ».
L'organe
de la direction supreme des
S.A. en Iournit la preuve irrefutable.
En
janvier 1939, c'est-a-dirc trois mois apres
Ie pogrom de novembre, la revue S.A.Mann jugeait encore necessaire de declarer :
Le soi-dis~tnt « bon J uif » est notre ennemi le plus
dangereux parce qu'il provoque notre pj tie et nous paralyse dans notre lutte. L'incorrigible
qui defend les
« bons J uifs » trahit son peuple. 11 n'y a pas de uifs

J

honnetes

!

.

Le fait que les partisans du my the raciste
se dressent seulementcontre
les J uifs, et
contre tous les J uifs sans distinction, Ie fait
qu'ils ont merne peur du « bon J uif » comme
de leur pire ennemi, prouve que leur indignation morale n'est que du camouflage.
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8'ils disent« juif », ils ne pensent pas seulement it certains def auts qu'ils attribuent aux
J uifs et qui souvent, comme l'amour exagere de l'argent, les caracterisent eux-rnemes
dans une mesure p'lus grande que beaucoup
de J uifs ; pour eux, « juif » signifie bien
plutot I'ceuvre du sa'lut de Dieu, Ie d ep ositum fidei, Ie depot de la foi de l'Ancien et
du Nouveau Testament qu'ils haissent et
diffament sous Ie manteau d'une sainte indignation contre I'amo r al ite juive. La folie
raciste sevit contre la rea lite qui, dans l'epitre aux Hebreux, est expr imee par ces paroles : « Dieu ayant autrefois parle it nos
peres par les prophetes en divers temps et
en diverses manieres nous a parle en ces
derniers temps par son Fils, qu'rl a etabli
heritier de routes choses, par lequel aussi
il a cree Ie monde, qui est la splendeur de
sa gloire, l'empreinte de sa personne, et qui
soutient routes choses par sa parole puissante » (1, 1-3). L'antisemitisme
raciste
s'i rr ite que Dieu se soit servi de l'ancien
Israel comme de son instrument,
et que
l'Eglise soit Ie nouveau et veritable Israel.
Dans une reunion nationale-socialiste,
qui
eut lieu Ie 29 octobre 1938 Krerns, Hugo

a
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du district
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du Bas-Danube,

Nalls ne pourrons jamais confier I'ecole a ceux qui
n'elevent pas La jeunesse, avenir de notre peuple, dans
le sens du national-socialisme. Nalls resoudrons le probleme ciu catholicisme politique de la meme maniere
rigoureuse que celIe dont nous avons use pour resoudre
la question juive.

A la « conference de la culture»
Alfred Rosenberg proclama :

de 1938,

Il y a, parmi nous, des gens impetueux qui voudraient
persuader Ie Fuhrer d'exterminer purement et simplement I'Bglise catholique et I'Bglise confessionnelle evangelique, comme nous l'avons fait des parris bolchevistes. Sans parler du fait que l'interdiction de ces partis
ne signifiait nul1ement que, du meme coup, le marxisme serait detruit dans I'esprit et dans le cceur de
notre peuple nous nous en apercevons tous les
jours -, vous ne devez pas oublier que la position internation ale de l'Eglise nous impose une ractique tres
prudente a l'egard de celle-ci. Toute attaque contre l'Eglise a sa repercussion dans les relations internationales
et peut rendre plus difficile encore notre position, qui
est deja difficile. Mais que l'Eglise catholique et, avec
elle, I'Eglise confessionnelle evangelique, dans leurs
formes actuelles, doivent disparaitre de la vie de notre
peuple, voila une chose qui pour moi - et je crois
exprimer aussi la pensee du Fuhrer - est hors de doute.

Et comptant

sur les traitres
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l'Eglise et sur ses propres
continua:

rnanceuvres,

il

N'oubliez pas que dans les Eglises elles-memes, dans
I'Eglise catholique aussi, agissent des pretres qui sont
des hommes sincerement allemands et profondement
devoues a la cause nationale-socialiste. C'est avec leur
aide que nous supprimerons les dernieres et, j' en cooviens, tres fortes positions de l'Eglise. Nalls avons a
notre

disposition

un moyen

de pression,

la pression

financiere. Nous procederons ici d'une facon prudente,
mais d'autant plus systematique, pour couper les ressources financieres au clerge recalcitrant. C'est deja un
tres grand succes que nous ayons reussi a creer une
division entre les eveques autrichiens
et les eveques
allemands,
et j'espere fermement
que nous pourrons
provoquer cette division dans le catholicisme allemand
tout entier et donner ainsi le coup de grace a I' ennemi
le plus dangereux

du national-socialisme.

Rosenberg etait tout Ii fait en droit de dire
qu'il croyait exprimer la pensee du Fiihrer.
Dans un cercle d'amis, Hitler a dit un jour
que la Providence I'avait fait catholique,
afin qu'il put mieux detruire l'Eglise catholique.
,
La diffamation contre les J uifs est sui vie
de la diffamation contre les prerres, et une
fois qu'on aura depouille les J uifs de leurs
droits et de leurs biens, on en depouillera
aussi l'Eglise. La confiscation de tous les
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biens ecclesiastiques n'est plus qu'une question de temps.
Le Schwarze Korps, organe des 8.8., publiait ces lignes dans son" numero du 17
novembre 1938 :
II devient de plus en plus intolerable Que de larges
domaines de I'Allernagne soient administres d'une facon deplorable comme si ces terres ne nous appar tenaient pas a nous, mais a I'Etat pontifical...
Le clerge, ennemi du peuple et indifferent a son sort,
moralement decadent, criminel et hostile it I'Btat, ne
veut ni ne peut administrer et exploiter des propr ietes
qui appar tiennent au peuple allemand.
Si on les lui
prend, on ne prendra rien
Quai il pourrait legitime-

a

ment pretendre.

Les 8.A., qui incendierent les synagogues,
incendieraient
aussi les egliscs, si les chefs
supremes ne reculaient pas par crainte des
croyants du pays et de la reaction dans Ie
monde. L'assaut du palais archiepiscopal de
Vienne, en octobre 1938, fut un signe precurseur de ces possibilites.
Les archives et Ie musee diocesains furent
demolis. Tous les objets de valeur qu'on
trouva, tels que des crucifix et des chaines
d'or, furent voles, tous les carreaux furent
brises ; on fit un bucher des objets jeres par
la Ienetre.
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Le 9 octobre,
de Vienne :

l'agence

Reuter

annoncait

De nouvelles manifestations nazistes eurent lieu hier
soir devant La cathedrale
Saint-Etienne,
juste au moment
les fideles, qui avaient assiste au salut, quit-

au

taient I'eglise. Quelques centaines de garcons de la
« {eunesse hitlerienne » qui s'etaient rassernbles pres de
la catbed rale, ct ierent : « En avant, camarades, pendez
les J uifs, assommez les cures !

Cependant ce ne sont pas les buchers ni
Ie pillage des couvents, ni merne la faim des
pauvres
religieuses - si revoltants
que
soient ces actes - qui mettent l'Eglise en
danger. Le racisme veut atteindre I'Eglise
dans sa substance. Les lois de Nuremberg,
comme les lois italiennes sur Ie mariage,
I'inrerdiction
pour les « descendants de
J uifs » d'occuper des fonctions ecclesiastiques, touche beau coup plus l'Eglise que les
J uifs. Par ces mesures on veut priver l'Eglise de sa liberte essentielle, celle de distribuer les graces de Dieu, d'administrer
les
sacrements, de benir et de consacrer ; on
veut I'cmpecher d'exercer sa mission qui est
de transmettre l'amour et la redemption aux
generations
futures. On veut l'empecher
d'executer l'ordre qu'elle a recu : « Allez,
enseignez tout es les nations et baptisez-Ies I»
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On ne veut pas qu'elle puisse encore dire
avec Jesus : « Celui qui vient it moi je ne
Ie jetterai point dehors» (Jean, VI, 37) .
Par sa doctrine et par ses attitudes, l'antisernitisme attaque I'Eglise dans son essence
merne. II veut lui enlever sa gloire supreme : erre largement ouverte comme les
bras de Dieu. II veut detruire son universalite et son unite. « Apres que les soldats eurent crucifie Jesus, ils prirent ses veternents
et ils en firent quatre parts, une pour chacun
d'eux ; i'ls prirent aussi la tunique, mais la
tunique etait sans couture, d'un seul tissu,
depuis Ie haut jusqu'au bas. Ils dirent done
entre eux : N e la dechirons pas, mais tirons
au sort it qui l'aura : afin que cette parole de
I'Ecriture fut accomplie : « Ils ont partage
mes veternents entre eux, et ils ont tire rna
robe au sort. C'est ce que firent les soldats »
(jean, XIX, 23, 24). Mais les soldats de nos
jours veulent dechirer de force la tunique
du Seigneur sans couture et d'un seul tissu,
symbole de l'Eglise.
Le danger est considerable. Mais Ie temoignage des fideles ne fera pas defaur, Les
traits comme Ie trait suivant ne sont pas
rares. Au mois de janvier 1939, on introduisit des « banes pour les J uifs » dans les eccles
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secondaires allemandes de la Tchecoslovaquie qui etait exposee it une pression terrible
de la part du Troisierne Reich. Dans un
lycee allemand de Prague, les eleves aryens
firent un jour « I'honneur » it un eleve de
cinquierne, pieux catholique, quart de J uif
par sa « race », de I'autoriser it s'asseoir
sur leurs banes, II repondit : « S'il est question d'honneur,
je m'assois parmi
les
J uifs 1» Le professeur charge de l'enseignement catholique dans cet etablissement, salua ses cleves « it l'aIlemande » it partir du
I" janvier. L'eleve qui, « it titre d'honneur »,
s'etait assis parmi les J uifs, repondit seul
au «H eil Hitler» du professeur par l'habituel : « Loue soit- Jesus-Christ. »
L'antisemitisme du Troisieme Reich et de
ses satellites est une trahison it l'egard du
Christ. II Ie renie, il Ie crucifie it nouveau.
II est la contradiction
la plus profonde it
son espri t.
Une commune de la Haute-Baviere
a
appose I'inscription suivante it I'entree du
village : « Les J uifs sont indesirables ici. »
Elle a fait ce que des milliers de communes
furent contraintes de faire egalement, mais
elle a mis cet ecriteau juste it cote d'une
croix, sans se douter que par lit elle donnait
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a cette inscri ption son sens Ie plus prof and.
Ils sont I'un a cote de I'autre : Ie signe de
I'arnou r divin et Ie symbole de la haine humaine. La croix invite taus les hommes :
« Venez taus a moi, vous qui etes fatigues
et accables, et je vous soulagerai. » Mais
I'avertissement erie aux J uifs : « Eloignezvous de nos seuils, vous qui etes maudits. »
Le Christ dit du haut de la croix:« Je vous
ai aimes d'un amour eternel. » L'averrissement menace : « Partout notre haine vo us
poursuivra. » L'antisemitisrne
est antichretien, ne fut-ce que parce qu'il est contraire
a I'amour. Ill'est doublement parce que la
haine des J uifs atteint et atteint inevitablement, Ie Christ lui-meme. A cote de I'avertissement se trouve la croix et au dessus de
la tete du Seigneur est I'inscription
: I esus
N a za re nus
Rex
Lu d aeorum,
L'expulsion
des J 11 ifs est suivie de l'expulsion de Jesus.
Le Christ de cette croix de la Haure-Baviere regarde avec tristesse l'inscription
de
la haine, cornme s'il voulait dire encore une
fois : « Man peuple, que t'ai-je fait? En
quai t'ai-je contr iste reponds-moi ! » Voici
la reponse du racisme : la croix doit tomber
pour que la croix garnrnee puisse triompher.
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La haine contre les J uifs n'est rien d'autre
que la colere contre le salur qui vient des
J uifs (Jean, IV, 23), que !a haine contre
Jesus-Christ,
!'Homme-Dieu.
Par consequent, !a haine contre l'homme tout court.
La folie raciste est antisernitique et antichretienne et, par [it rneme, necessairernent
antihumaine.
Dans son allocution de Noel 1938 au
Sacre College, Ie pape Pie XI dir, resurnant
ses declarations solennelles contre Ia nouvelle heresie :
Nalls rappelons toujours a tcus et~achacun que n'est
vraiment ni pleinement humain Que ce qui est chretien,
et que ce qui est antichretien est inhumain ; qu'il s'agisse de la dignite commune du genre humain,. que
cela concerne ou touche la dignite, la liberte, I'integrite de I'individu, a qui, sauf Ies coordinations et cooperations qui sont dues, est destinee la societe, de meme
qu'a l'hornme individuel est ordonnee l'ceuvre ellememe de Dieu Createur et Sauveur, qui tout homme
doit dire : Deus meus es T:u, Valls etes mon Dieu, et

a
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aussi : Dilexit me et tradidit semetipsum pro me, II m'a
aime et il s'est livre lui-meme pour rnoi !

La haine du Troisierne Reich et de ses imitateurs contre les J uifs est un mepr is de tout
homme qui 'ne fait pas partie de « la race »,
c'est-a-dire de la caste des maitres. On frappe
Ie J uif, mais on vise l'homme.
La National Zeitung de Bale rapporte
dans ses numeros des 27 et 28 aout que, fin
aout 1938, des touristes suisses entendirent
par hasard un entretien entre un agent de la
Gestapo allemande et un vieux Juif. L'agent
avait mission de montrer it ce J uif comment
et ou il pourrait passer la frontiere autrichienne sans etre aper~u, afin d'entrer dans
la principaute de Liechtenstein et de lit en
Suisse. Le vieux J uif implora l'agent de la
police secrete: «J e vous en supplie, laissezmoi en Autriche. J e suis ne ici et mon fils
a ete tue pendant la guerre pour la patrie
autrichienne.
Sur mes vieux jours, je ne
peux pas partir sans ressources pour I'etranger. Vous comprendrez
certainement
rna
peine. Vous etes aussi un homme ! » A quoi
l'agent de la police secrete du Troisieme
Reich repondit : « Ferme ta gueule ! J e suis
un Allemand ! »
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La folie raciste menace les peuples. Wilhelm Stapel, le merne pscudo-theologien
protestant qui a declare que l'idee de recevoir lacommunion
de la main d'un descendant de J uif, remplit un chretien allemand
d'une repugnance metaphysique,
alla jusqu'a affirmer qu'un seul Allemand
vaut
plus que mille Polonais !
Comme il nomme les Juifs, Adolf Hitler
appelle aussi Ie peup'le francais « I'ennemi
mortel » du peuple allemand, et comme il
reve de I'extermination
des J uifs, il reve
aussi « d'abattre I'ennemi qui nous hait si
rageusement»
(p. 664).
Pour les chefs du Troisicme Reich, Ie
racisme est I'instrument qui leur permettra
d'arriver a la domination mondiale, la dynamite qui doit faire sauter les nations pour
les rendre dociles a la volonte de puissance
« teutonique ». « Le droit des gens en tant
que droit reel ayant forme obligatoire n'est
jamais possible entre tous les peuples, mais
tout au plus entre peuples de meme origine
raciale, et encore c'est douteux », dit M.
Kraaz,
professeur
national-socialiste
de
« droit inrernational ». (Reichs-und p re ussisches Verwaltungsblatt,
vol. 55, 1934.)
Tous les peuples situes
I'ouest ou I'est
\
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de l'Allemagne, au nord ou au sud, comme
ceux d'outre-mer sont menaces soit de destruction, soit d'esclavage. Apres la violation de la Republique Tchecoslovaque,
personne ne pourra plus negliger cet immense
danger. Adolf Hitler dit lui-meme :
La presence d'hommes de race inferieure fut une conclition primordiale pour la formation de civilisations superieures ; ils compensaient la penurie de ressources materielles sans lesquelles on ne peut concevoir la possibilite d'un progreso II est certain que la premiere civilisation humaine s'appuya mains sur l'animal domestique que sur l'emploi d'hommes de race inferieure.
Ce fut seulement apres la reduction en esclavage de
races vaincues qu'un sort semblable atteignit
maux, et non pas inversernent, comme certains

les anipeuvent

le croire. Car ce fut d'abord Ie vaincu qui fut mis devant
la charrue ; le cheval ne vint qu'apres. II faut etre un
fou de pacifiste pour se representer ce fait comme un
signe de degradation humaine (p. 29+).

D'apres
Hitler,
c'est I'Aryen qui est
I'agent d'une civilisation super ieure, Mais
cette designation n'est que Ie pretexte utilise
par la propagande de la clique qui dirige
l'Allemagne actuelle. A la fin de son livre,
Hitler predit I'avenir comme suit:

a

Un Etat qui,
une epoque de contamination des
races, veille jalousement a Ia conservation des meilleurs
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elements de la sienne, doit devenir un jour Ie maitre de
(P. 686).

fa terre

eet Etat, c'est Ie Troisieme Reich ! Pendant ses marches sur les routes allemandes,
la J eunesse hitler ienne chante a rue-tete :
Ia

Les membres vermoulus du monde tremblent devanr
grande

guerre.

Nalls avons brise Ia ter reur, pour nous ce fut une
grande victoire.
Nalls continuerons
en ruines.

notre marche merne si tout tombe

Car aujourd'hui l'Allemagne
sera Ie monde entier '.

est

a nous,

et demain ce

« N ous ne voulons pas d'autre Dieu que
l'Allemagne », a proclarne une fois Adolf
Hitler. La collectivite, qui est la « coulisse »
derriere laquelle se cachent lcs chefs euxmemes, c'est Ii Ie nouveau Dieu qu'on adore
et qu'on encense, c'est Ie Moloch qui exige
des sacrifices. La folie raciste au service de
I'Etat totalitaire ecrase I'individu.
1. Es eitter-n
groSUll Krieg.
Wir
grosser

haben
Sieg.

die
den

morschen
Schreckcn
'

Knochen

sebrocoen,

der
fur

Welt

'VOT

uns wars

dem

ein

Wi,
werden weitermarrcbieren, wenn alles in Scherben
[allt,
Denn heute gehort uns DeutJChland und morgen die ganu
Welt!
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Tout homme a une valeur propre ; une
valeurinfinie,
tout homme a sa tache particuliere dans ce monde. Aucun ne ressemble
it I'autre, aucun n'existe en double. lei se
manifeste I'abondance de I'amour et la richesse de l'Esprit. Plus I'homme est enracine dans l'esprit et dans I'amour, plus il
devient manifeste
qu'il est plus qu'une
simple unite de son espece, qu'il est une
personne. Tout homme a un caractere particulier par la forme de son corps, et surtout par sa vie inter ieure et par son histoire,
sans que pour cela soit rompue son unite
avec les autres hommes dans les verites et
les realites suprernes de l'etre. Mais Ie racisme supprime les differences individuelles
au profit des differences « raciales », il
aneantit la personnalite de l'homme pour Ie
rabaisser jusqu'a I'animal, jusqu'a un simple
exemplaire d'une espece, afin de pouvoir
ainsi Ie dominer plus facilement. On ne peut
voir sans malaise les photos de miliciens de
la S.A. ou de groupes de la J eunesse hitlerienne, tous en « uniforme », les rangs serres. On a sou vent I'impression de se trouver
non plus en face d'etres humains, mais d'objets Iabriques, d'articles it la grosse, produits
en serie. Stephen H. Roberts raconte dans
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son livre La maison que Hitler a construite,
qu'un erud iant berlinois lui a dit un jour:
« Cela m'est ega I d'etre Johann Schmidt.
Mais ce que je voudrais, c'est que quand je
passe, les gens aient du respect et disent :
voila un Allemand I »
Le regne du racisme marque la decadence
de I'homme, parce que c'est la mort de la
liberte. Dans un camp de travail pour des
jeunes filles, on lit I'inscription suivante :
Etre libre ne veut pas dire pouvoir faire ce que tu
veux, mais pouvoir devenir ce quai Ie Reich te destine.

a

La consequence d'une telle contrainte est
que les sujets de I'Etat totalitaire per dent
route securire. IIs n'agissent jamais d'apres
leur propre impulsion, mais toujours par
peur. La police secrete (Gestapo)
et la
« centaine noire» surveillent et epient tous
les Allemands, y compris les grands du
Parti. Le « meurtre de Ia Sainte- Vehme »
et la « nuit des couteaux longs », comme on
appelle Ie 30 juin 1934 dans Ie jargon du
Parti, sont les signes de cette tyrannie. On
surveille chaque pas, on ecoute les conversations tclephoniquss, on ouvre les lettres, on
controle les visi tes et les achats - Ie monde
est devenu une prison.
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La suspicion s'est substituee a l a confiance,
la vie quotidienne est faite de dissimulation.
Un malaise interieur et une tristesse indicible s'abattent sur tous ceux qui vivenr sous
la tyrannie
du national-socialisme.
Ces
graves dommages moraux, qui resultent
pour tout un peuple de la crainte perpetuelle d'etre suspecte ou arrete, sonr inimaginables.
II est propre a la personne humaine de
vouloir se pencher sur tout ce qui existe, de
vouloir s'ouvrir a ce qui est et Ie comprendre
pour Ie posseder spirituellement,
il lui est
propre de rechercher la verite et d'y participer. Mais Ie racisme ne tolere pas d'aspiration ser ieuse a la verite, une telle aspiration est une trahison pour lui. Pour lui, la
verite est relative, « liee a la race ». II y a
ma intenant une physique « aryenne », des
ma thematiques « aryennes », La connaissance n'a plus p.our but de saisir les causes
profondes de I'etre, mais de renforcer la
puissance et d'approfondir
la haine.
A un congres de l'Institut pour l'histoire
de l'Allemagne
moderne, qui eut lieu
Munich en ete 1938, le president de cet
institut, Ie professeur Walter Frank, declara que I'antisernitisme etait Ie centre de

a
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Ia science, car Iedit institut se considere
comme Ie centre de I'antisernitisme dans Ia
science et dans Ies universites allemandes.
L'antisernitisrne,
declara-t-il,
finira par
s'imposer
aussi it Ia science
(Basler
N achrichten, 6 juillet 1938).
La science doit done servir le triomphe
de Ia violence, elle doit semer Ia haine. De
Socrate, dont une parole de I'antiquite dit
que Ie Iouer est interdit aux mcchants,
Rosenberg parle avec mepris, car Soerate
cherchair it reconnaitre le bien et prechait
Ia cornmunaute des bans.
L'idee d'une « communaute des bons » devait entrainer une nouvelle hierarchie, non pas d'apres les races
et d'apres Ies peup les, rnais d'apres Ies individus. Apres
I'effondremcut de la democratic raciste athenienne, 80crate trait done Ie social-democr ate international de son
opaque (p. 285).

Le racisme foule aux pieds Ie droit comme il foule aux pieds la verite. Pour lui Ie
droit ne repose pas sur une regle objective,
sur une Ioi naturelle
immuable en el lemerne, sa raison derniere n'est pas dans Ia
sagesse de Dieu, mais il jaillit de Ia sensibilite subjective du peuple, de l'instinct de
la race et des inspirations du Fuhrer. Le
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droit est devenu l'arbitraire.
On en trouve
mille preuves, dont aucune n'esr plus crue
que la parole cynique de Goring dans un
discours qu'il prononca a Essen Ie 10 mars
1933 :
rai l'habitude de tirer de temps en temps et 51 Je
fa is quelquefois des fautes, j'ai au mains la satisfaction
d'avoir tire.

C'est la satisfaction inteneure que donne
la soi -disant morale raciste germanique
apres avoir accompli un crime.
Le Schwarze Korps, de son cote, exprime
son indignation parce que I'extermination
des J uifs allemands progresse,
son avis,
d'une facon beau coup trop lente. Dans son
nurnero du 24 novembre 1938, il ecrit :

a

Le programme est clair. Le voici : elimination totale,
separation complete.
Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie non seule-

ment I'eliminaticn

des Juifs dans I'economie allemande

elimination
qu'ils ont mer itee par leur meurtre et
par leurs excitations
la guerre et
l'assassinat. Cela
signifie beaucoup plus !
On ne peut pas s'attendre
ce qu'un Allemand vive
sous Ie meme toit que des }uifs, race marquee d'assas-

a

a

a

sins, de crimi nels, d'ennernis mortels du peuple allemand.
Par consequent, les Juifs doivent etre chasses de nos
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maisons et de nos quarriers et doivent etre loges dans
des rues et dans des maisons
ils seront entre eux et
auront Ie mains de contact possible avec les Allemands.
II faut les stigmatiser et leur enlever le droit de posseder en Allemagne des maisons et des immeubles, car il
est inconcevable qu'un Allemand depende d'un prop rietaire juif et qu'il Ie nourrisse par le travail de ses mains.
U ne fois qu'il vivra dans un isolement complet, ce
peuple de parasites s'appauvrira, car il ne peut ni ne
veut travailler Iui-meme ... lIs tomberont tous dans la
criminalite
par suite des dispositions de leur race. Mais
que personne oe craie alors que nous pourrons regarder
tranquillement une telle evolution. Le peuple allemand
n'a aucune envie de tolerer sur son territoire des centaines de milliers de crimi nels qui, 'par le crime non
seulement veulent assurer leur existence, mais encore
exercer la vengeance !
Nous avons encore moins envie de voir en ces centaines de milliers de ]uifs depraves un repaire du bolchevisme et un refuge pour le dechet criminel qui, par un
processus naturel d'elimination, se detache de notre
propre peuple.
Si nous voulions tolerer pareille chose, Ie resultat serait une conjuration des has-fonds telle qu'elle est possible peut-etre en Amerique, mais certainement pas en
Allemagne.
Si une telle evolution devait se produire, nous nous
trouverions en face de la dure necessite d'exterminer les
bas-fonds juifs de la meme facon que nous avons l'habitude d'exterminer les crimi nels dans notre Etat : par Ie
feu et par Ie glaive. Le resultat serait la disparition
effective et definitive du judaisme en Allemagne, sa destruction totale.

au
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Voila Ie programme de la « direction des
8.8. ». Le chef supreme des 8.8., Heinrich
Himmler,
est en merne temps Ie chef supreme de la police allemande ! « II faut
d'abord rendre les ] uifs criminels pour les
supprimer ensuite comme rels ! » Telle est
la bestiali te raciste.
Dans un tel monde il n'y a naturellement
pas de place pour la charite, bien humain
supreme. D'apres Rosenberg, « I'idea! de
I'amour du prochain doit etre absolument
subordonne a I'idee de I'honneur national ».
De I'honneur ainsi entendu Karel Capek a
dit tres justement qu'il ne se rappelait pas
« qu'un Etat ait jamais, par un sentiment
d'honneur, offert quelque chose de bon et
de bienfaisant a quelqu'un, en rendant, par
exemple, la liberte a un peuple opprirne au
en reparant Line injustice. L'interer de I'honneur n'est pas d'offrir quelque chose, mais
d'exiger quelque chose. Des que, derriere
la haie du voisin, on commence a parler
d'honneur, on fera bien de fermer son poulailler et d'etre sur ses gardes ». L'idee de
l'honneur national, tel'le que Rosenberg I'entend, n'est rien que la rapacite la plus vulgaire, I'esprit de vengeance Ie plus bas,
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l'egoisme brutal. La justification invoquee
du pogrom de novernbre suffit largement
Ie prouver. Le Schwarze Korp s du 17 novembre 1938 ecrit :

a

Qui voudra le savoir peut Ie savoir : nous ferons un
usage, d'une facon qui peut paraitre « impitoyable »,
des otages que le judaisme .a mis a notre disposition
d'apres Ie principe proclame par les Juifs eux-memes :
ceil pour ceil, dent pour dent. Mille yeux pour un ceil,
mille dents pour une dent. Malheur aux Juifs si l'un
d'eux ou un comp lice engage ou excite par eux, leve
encore sa main d'assassin contre un Allemand! Ce n'est
pas un seul ]uif qui repond de l'Allemand mort ou
blesse, its en repondent tous. Que tout Ie monde Ie sache, s'il n'a pas encore compris notre premier avertissement modere.
N ous ne nous engagerons pas en des discussions subtiles sur la responsabilite ou l'innocence de certains
individus. Contre les Juifs, nous ne faisons pas une
guerre selon les regles du droit des gens, comme la font
entre eux des peuples virils et honnetes.
Les J uifs et Ies Allemands ne sont pas des par ten aires
a droits egaux j nous refusons de Ies entendre Dommer
en meme temps que nous. Ici, il n'y a qu'un droit et
c'est notre droit, Ie droit de legitime defense) et nous
determinons seuls quand et comment il sera applique.

Le Kolnlsche Zeitung du 17 novembre
1938 rapporte
un discours prononce
a
Cologne
par Julius, Streicher,
discours
qu'elle n'ose cependant reproduire
qu'en
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style indirect. D'apres ce journal,
des Franconiens » declara que :

...

le « chef

Aujourd'hui la question juive, dont le Fuhrer a promis la solution, est d'ores et deja resolue it 88%. Si ce
qui se passe actuellemenr en Allemagne, ne plait pas
it l'un ou I'autre de nos concitoyens allemands, il n'a
qu'a partir. Aux objections qui parlent d'humanite, de
charite chretienne et du commandement selon Iequel
l'amour du prochain devrait aller jusqu'au reniement
de soi-meme, Ie conferencier De peut repondre que par
1
un seul mot ... 11 est impossible it un Allemand d'aimer un ]uif et mains encore de l'aimer plus que Iuimeme.

a

D'apres
novembre
ganisation
clara dans
Vienne :

le N eu es Wiener Tagblatt du 22
1938, Robert Ley, chef de l'ordu Parti national-socialiste,
deune conference aIa Hofburg de

Ne laissons pas fausser l'aspect reel de Ia question
dans notre lutte defensive contre Ie judaisme. Nous
avons d'autant moins de raison de le permettre que
nous avons ere d'une generosite qu'on parait avoir mal
comprise. Pendant trop longtemps les enseignes lumineuses des magasins juifs nous ant rappele l'arrogance
de ces parasites qui marchent sans scrupule sur des
cadavres. Que des pharisiens ignorants ne nous parlent
pas de I'amour du prochain. Mon prochain, c'est Ie ci1. Dans Ie texte criginal e Ie mot de Gctz von Berlichingen:.,
qui correspond it celui de Cambro nne.
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toyen de sang allemand.
pour lui seul.

Notre

amour du prochain

est

« Pas de fausse pitie pour les J uifs », tel
est Ie titre que Ie N eues Wiener Taghlatt
a donne it ce « reglement de compte par M.
Ley». Mais ce titre est trompeur. La pitie
n'est plus de mise, on ne veut plus de compassion pour la creature souffrante. On veut
exterminer tout ce qui provient du Christ
et tout ce qui eleve I'homme et ennoblit
,
I'homme. Le Schwarze Korps du 17 novernbre a dit de tous ceux qui, pendant les
jours du pogrom, ont montre de la sympathie pour les J uifs : « Cette racaille est
pire ! » Pire que les J uifs ! Pire, parce que
vit en eux ne serait-ce qu'une etincelle d'amour chretien.

a

II n'y a pas discuter avec eux. II faut simplement
leur montrer le poing,
eux comme
leurs maitres, les
Juifs, dant ils sont spirituellement
parents.
Nalls leur disons aujourd'hui : l'heure de la museliere a sonne. Nous sayans ce qui se cache SOllS Ie masque hypocrite de votre bienveillance,
de votre douceur
et de votre humanite : la cruaute bestiale de la Iachete

a

a

et de la faiblesse.

Sous I'impression

de cette mechancete
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diabolique, M. Robert d'Harcourt
dans I'Epoque du 28 novembre :

a ecrit

a

a

Gare
l'Allemand qui se laissera aller demain
un
mouvement
de compassion en faveur des Juifs persecutes. Qu'il ne se laisse pas tenter par I'exemple du Samaritain
! Le juif est aujourd'hui l'etre. qu'il faut
laisser devalise sur la route en se gardant de s'arretcr.
Le regime dit en clair aux ames chari tables
quel sort
elles doivent s'attendre. 11 a fait savoir ce qu'il pense des
« larmes d'humanite ». La charite est crime d'Etat. Elle
enferme le compatissant
dans le meme ghetto que la
victime. Et elle a le meme prolongement,
Ie camp de
concentration.

a

Ce n'est done pas seulement Ie J uif que
Ie Troisierne Reich enferme dans ce lieu de
tourments, c'est Ia char ire, c'est l'Evangile,
c'est Ie Christ que Ie regime raciste jette
dans Ies camps de concentration.
L'homme est cree it I'image de Dieu, it
I'image du Logos eternel, it I'image du
Christ. L'homme est done un zoon logikon,
un animal rationale: Ia lurniere de Ia raison
lui a ete don nee pour qu'il puisse reconnaitre et penetrer Ie monde. II est Ie seul etre
qui possede Ie Iangage, Iequel peut exprimer
I'essence des choses, et qui, par Ia parole,
trouve Ie chemin du moi au toi. II est une
personne qui a un nom propre ; le grain de
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sabre n'en a pas, et moins encore I'atome, et
l'anirnal non plus. II est, Ie seul etre qui
croie en Dieu ; ni I'animal ni l'ange ne
croient, I'animal parce qu'il ne peut pas,
I'ange parce qu'il n'en a oas besoin. L'homme en fin peut - ce qu'il a en commun avec
I'ange - aimer Dieu son Pere, et Ies hommes, ses freres et sceurs, et merne ses ennemis.
Tout cela ne doit plus etre, L'homme ne
doit plus trouver la lumiere de Ia verite ;
il ne doit plus employer le langage (il lui
est defendu, sous menace de peines graves,
non seulement de dire ce qu'il pense, rna is
d'exprimer la verite) ; il ne doir plus avoir
de nom personnel, il lui faut se fondre dans
la collectivite, il ne doit etre qu' « Aryen »,
il ne doit plus croire en Dieu et lui obeir
plus qu'aux hommes, il ne doit plus aimer I
II ne doit plus etre ce qui etait sa plus
grande noblesse, sa plus grande gloire ;
capax Dei, capable de porter en lui Dieu
et son amour; il ne doit plus aimer tous les
hommes comme Ie Christ sur la croix quand
il etendir les bras pour reconcilier tous les
etres : Ie ciel et la terre, Dieu et les hommes,
les J uifs et les parens, les hommes entre eux,
merne ceux qui, auparavant, ne se connaissaient pas ou rnerne se haissaienr, L 'homme
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ne doit plus etre joyeux avec ceux qui sont
joyeux, il ne doit plus pleurer avec ceux
qui pleurent. 11 ne faut plus qu'on puisse
dire : « Que l'un porte le fardeau de I'autre », peu im porte la « race» et le « genre»
de l'autre. Les hommes ne doivent plus
former une grande cornrnunaute « unis les
uns aux autres par un amour fraternel ».
On veut etouffer la parole : « Mais le plus
grand commandement,
c'est l'amour I »
L'homme doit s'enfoncer dans l' « instinct
de la race », il do it perir en tant qu'homme
et ne plus etre qu'un « animal de proie »,
selon la vision du \ mauvais prophere allemand, Oswald Spengler.
Le racisme est un danger pour les peuples
et pour les individus, il est surtout un danger pour les peuples qu'il a soumis it sa
domination. Car les peuples qui ont re~u
l'Evangile
ne seront pas juges d'apres la
« purete » de leur race, mais d'apres la
purete avec laquelle ils suivent I'Evangile,
ils seront juges non pas d'apres la rigueur
qu'ils emploient it conserver les caracteres
de leur origine physique et it se preserver
du «sang etranger », mais d'apres la fidelite
avec laquelle ils administrent le patrimoine
de la foi que Dieu leur a donnee, Les peuples
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europeens seront juges d'apres l'amour que
Ie Christ et ses apotres ont proclame. Malheur aux peuples qui s'abandonnent
it la
folie raciste et qui se revoltent contre Dieu.
Un peuple ne va-t-il pas it la perte quand
on distille Ie poison de la haine dans les
ames des enfants, quand on leur ote tour
respect, quand on leur enleve la foi ? Les
ravages causes dans les coeurs des enfants
sont encore plus terribles que toutes les autres horreurs du mensonge raciste.
Le poste de Stuttgart a organise, Ie 3
janvier 1939, de 10 heures it 10 h. 30, une
emission scolaire des jeunes filles avec « les
plus belles chansons de l'annee 1938 ».
Parmi les plus belles chansons 'on comptait
aussi celle-ci :
Le Juif est ccuche sur la paille,
la paille commence
bruler,
alors les gens sont contents.

a

Pendant la crise de seprernbre 1938, les
enfants d'une famille catholique, rentrant
de l'ecole, raconterent qu'en cas de guerre
taus les vieillards, tous ceux qui sont gravement malades au infirmes, devaient etre
tues - naturellement
d'une facon douce I
- pour augmenter la force offensive du
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peuple allemand. Toutes les objections de la
mere resrerent vaines. La semence que I'instituteur avait sernee commencait deja a germer. Les enfants trouvaient tout nature! que
chacun ne flit juge que d'apres sa vitalite,
que chacun ne valut que par sa capacite de
contribuer a l'ceuvre de guerre, a la destruction de I'ennemi.
L'homme est devenu une « machine a
rendement ». II est traite comme un animal.
La suppression des non-vi ables, des faibles, des incurables, des vieillards - quelle
rupture
avec I'amour
proclame
par Ie
Christ, I'amour qui ne pense pas a soi, qui
se donne, qui se prodigue, qui se sacrifie sans
demander ce que la personne airnee peut
donner en revanche, avec I'amour qui, en
tout homme, rneme Ie plus miserable, voit
encore un f rere, un enfant de Dieu. « Ce
que vous avez fait au plus petit de mes freres
c'est a moi que vous I'avez fait I» (Matth.,

xxv, 40).
Mais merne cette decheance, cette repetition du crime de Cain, n'est pas ce qu'il y
a de plus effroyable. Alfred Rosenberg enseigne :
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Le dogme obligatoire de la charite illimitee et de 1'6·
galice de tous les hommes devant Dieu, d'une part, la
doctrine des « droits de l'homme » democratiques en
dehors de to ute race et de toute idee d'honneur national, d'autre part, ont fait de la societe europeenne Ia
gardienne de tout ce qui est inferieur, malade, estropie,
criminel et corrompu. « Charite », « humanite » se sont
fondues en une doctrine dissolvante pour la vie d'un
peuple et d'un that, et se sont ainsi revoltes contre la
nature qui aujourd'hui prend sa vengeance. Doe nation
dont le centre serait l'hormeur et Ie devoir, ne conserverait pas Ies elements pourris et criminels, mais elle
les eliminerait (p. 169).

Ce que signifie cette elimination, on peut
s'en rendre compte par Ie traitement inftige a ceux qui, aux yeux des tyrans nationaux-socialistes, sont des crimi nels. Voici
un seul exem pie :
Un milicien de la 8.8., qui fit partie de
la garde du Chancelier 8chuschnigg a l'hotel Metropole,
siege de la Gestapo de
Vienne, mais qui a ete ensuite arrete luimerne pour des tentatives de chantage, racontaceci a un codetenu :
N ous avons force Schuschnigg a ecourer, nuit et jour,
tous les discours de la radio allemande. Dans son desespoir, il cassa quelques appareils ; alors on lcs attach a au
plafond au il ne pouvait pas les toucher. On lui enjoignit aussi l'ordre de ranger le soir ses vetements sur
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une chaise a cote de son lit, dans un ordre determine.
A peine etait-il endormi qu'un d'entre nous derangeait
Ies vetements, Ie secouait et lui criait : « Schuschnigg !
levez-vous tout de suite ! Rangez vos vetements ! »

En racontant ces actions « courageuses »,
Ie milicien se donnait a lui-memo I'impression d'etre un heros !
Ce rraitement de Schuschnigg n'est nullement I'exemple Ie plus frappant des bruralites qu'on fait subir aux detenus du Troisierne Reich. Mais il revele Ie systerne qu'on
applique aux vic times de I'Etat totalitaire.
On veut les demoraliser,
les detruire moralement, on veut les pousser a la folie,
violer leur arne, on voudrait detruire leur
« moi », tuer leur caractere « rnetaphysique » avant de leur orer la vie physique.
C'est lil plus que du sadisme, c'est de la
cruaute diabolique. Le Sturmer a ecr it un
jour : « Qui connait Ie juif connait Ie diable. » A la verite il faudrait dire : « Qui
connait Ie national-socialisme
connait Ie diable. »
La folie raciste est la haine dechainee
contre I'homme et contre tout ce qui est
vraiment humain. Adolf Hitler - que J 0seph Goebbels, Ie 30 janvier 1939, a pre174
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sente it la jeunesse allemande comme « notre
Unique, notre Tout»
- declara dans le
discours qu'il fit devant Ie Reichstag. it l'occasion du sixierne anniversaire de la « prise
du pouvoir » : « Nous sommes completement endurcis contre toutes velleites sentimentales ... Qu'on nous fasse grace de l'humanite, » Par « velleites sentimentales » Ie
Fuhrer et Chancelier du Troisierne Reich
en tend tous les sentiments du veritable
amour des hommes.
« N ous sommes cornpletement endurcis »,
a proclarne Hitler devant le monde entier,
et il faut a·dmettre que, cette fois-ci, il a dit
la verite. En veut-on encore une confirmation ?
Une horde de S.A., fit irruption dans un
asile d'aveugles juifs de Vienne pour se
permettre la « plaisanterie » suivante : Elle
enleva aux aveugles leurs batons et les fit
sauter par-dessus. Les malheureux tomberent les uns sur les autres, resterent par terre
sans secours, en proie it Ia raillerie des chemises brunes (Oesterreichische
Post, 1" fevrier 1939).
Une des punitions les plus terribles dans
les camps de concentration est Ie fouet. Les
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indications suivantes proviennent
d'un temoin oculaire. Deux hommes, completement dcshabilles, sont attaches sur des planches. Autour d'eux les officiers et « rnedecins » des 8.8. ; les compagnons du camp
sont contraints egalement d'assister au spectacle. De toutes leurs forces, deux miliciens
frappent avec des fouets d'acier qui s'entortillent autour des corps. Apres Ie deuxieme ou troisieme coup, les victimes perdent connaissance. Mais ils rec;oivent quand
merne les vingr-cinq coups. Alors on def ait
les courroies et les malheureux tom bent par
terre. Le rnedecin des 8.8. examine s'ils sont
encore en vie. Si oui, on les laisse la ou ils
sont, le corps couvert de blessures et de sang.
II est strictement interdit de venir a leur
secours. Quand ils reprennent
conscience,
ils essayent de regagner leur baraque a
quatre partes.
lei la conscience, voix divine dans l'homme, est completement
tuee, Hermann
Rauschning
dit que le national-socialisme
demande a son «elite» de renoncer a toutes
considerations personnelles et morales dans
I'interet du Parti. II declare qu'on exige des
individus qu'ils accomplissent des actes con176
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traires a leur conscience afin d'etre sur d'eux
a l'avenir. Il raconte : « A Dantzig on demanda au senateur charge du service de
sante de declarer contrairement
a la
constatation medicale - comme cause de la
mort d'un militant national-socialiste
un
coup re~u d'un adversaire politique. Le
senateur refusa de faire une declaration contraire a la verite et fut dechu de toutes ses
foncrions. Voil a un exemple du precede
qu'on applique par principe afin de s'attacher indissolu blement « I'elite dont nul
ne peut plus se separer, puisqu'elle est maintenant parmi les complices»
(p. 59).
A ussi Rauschning peut-il constater : « Le
manque de caractere est la grande realisation du national-socialisme
» (p. 151). Si
cette revolution peur continuer son « ceuvre
diabolique, executee avec une volonte de
destruction et une brutalire inconnues jusqu'ici » (p. 84), avec son « rnepris total de
toutes les valeurs et de toutes les forces de
la vie» (p. [36),« il restera un peuple completernenr fatigue, incroyant, sceptique et
atomise» (p. 152). Il sera difficile d'eliminer « Ie poison qui, par suite de la campagne antisernitique, a penetre Ie corps du
peuple allemand»
(p. 147). L'antiserni-
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tisme brutal et revolutionnaire
est lui-meme
cet element de destruction
qu'il denonce
dans Ie judaisme. « Le traitement qu'on fait
subir it une partie de la population renverse
toutes les notions de droit et les croyances
les plus profondernent ancrees en la dignite
personnelle, la liberte et la secur ite, il ouvre
les portes qui menent it la revolution et au
soulevement des masses» (p. 148). « L'espace vital allemand ne sera pas elargi par
la destruction de I'espace vital juif, mais il
s'appauvrira ... Le caractere parasitaire que
Ie national-socia!isme
et avec luiIes autres
conceptions racistes imputent au judaisme,
est justement la marque essentielle du national-socialisme
Iui-merne qui epuise la
nation dont il fait sa victime, comme un
parasite epuise son hote » (p. 149).
L'auteur de ces !ignes fut lui-rneme national-socia!iste, il connait donc Ie danger.
Le patrimoine de la Grece et de Rome, Ie
present de grace recu par la revelation
:
beaute et sagesse, ordre et droit, foi et amour
- tous les biens de la nature et de la surnature menacent d'etre perdus pour l'Occident et pour Ie man de entier.
« Habel isle mundus no ctes et non paucas ! » (Saint Bernard
de Clairvaux.)
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Quand Dieu crea Ie monde, il d it : « Que
la lumiere soit I» Par la faute des hommes
J'obscurite se repand toujours it nouveau sur
la terre. Le monde a des nuirs et elles ne sont
pas rares, mais la nuit qui est tom bee aujourd'hui sur Ie monde parait bien etre la
plus noire de toutes.
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La nuit qui est tombee sur le monde est
la nuit de I'Antechrist. A nouveau, la bete
de l'Apocalypse est montee de la mer. On
lit dans la vision de saint Jean :
On adcra la bete en disant : « Qui est semblable

a la

bete et qui peut combattre
contre elle » et il lui fut
donne une bouche proferant des paroles arrogantes et
blasphematoires ... Et elle ouvrit sa bouche pour proferer des blasphemes contre Dieu, pour blasphemer son

nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel.
Et illui fut donne de faire la guerre aux saints [c'esr-adire aux chretiens] et de les vaincre jet illui fut donne
autorite sur toute tribu, tout peuple, toute langue et
toure nation. Et tous Ies habitants de la terre l'adoreront, ceux dont Ie nom n'a pas
ecrit dans Ie livre de
vie de l'agneau immole des la fondation du monde ...

etc

Puis je vis manter de la terre une autre bere ... Elle fit
tuer tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la [premiere] bete. Elle fit qu'a tous, petits et grands, riches
et pauvres, lib res et esclaves, on mit une marque sur Ia
main droite ou sur Ie front et que nul ne put acheter
au vendre s'il n'avait pas Ia marque ... » (Apoc., XIII, 4
et suiv.).

Le monstre

qui monte de la mer est Ie
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symbole de l"Empire antichretien, de toute
puissance irnperialiste
qui croit etre Ie
« Dieu present» et qui exerce son pouvoir
contre Dieu et contre tout ce qui est divino
La deuxieme bere qui vient de la terre symbolise Ie mauvais pI;,ophete qui cherche a
etayer Ie pouvoir du premier. C'est done, de
nos jours, la folie raciste qui sert a subjuguer les peuples, qui veut leur imposer le
signe de la bete, de cette bete qui pretend
etre un nouveau Sauveur, Ie veritable Sauveur du monde. Mais saint Jean sait aussi
que les jours du regne de la bete sont comptes, C'est Ie regne d'un homme, done ce
regne sera brise. II sera aneanti par la toutepuissance
divine,
peut-etre
au moment
merne de l'apogee de sa puissance.
Cependant la folie raciste est toujours
a I'ceuvre. Sa propagande atteint Ie monde
entier. Partout elle veut ·etendre sa tyrannie
et sa persecution. Ses premieres victimes,
c'esr-a-dire
tous ceux qui sontd'origine
juive, sont contraintes d'aller de pays en
pays. « Appartenir au peuple d'Israel sign ifiera bient6t n'avoir pas de patrie dans cette
partie de l'humanite qui s'appelle chretienne », a dit avec raison l'archeveque lutherien d'U psal. J e connais un chretien d'ori182
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gine juive qui dut quitter l'Allemagne
en
1933 et qui alla en Espagne. La-bas, quand
la guerre civile eclara, il fut arrete et expulse. II chercha un refuge en Autriche.
L'occupation
de l'Autriche
par les nationaux-socialistes survenant, Ie voila en fuite
pour l'Italie. II ne s'y trouvait que depuis
quelques semaines quand furent edicrees les
lois racia'les. II alla en France, mais ne put
pas y rester. Ou trouvera-t-il un asile dans
lequel il puisse vivre en homme et en chretien ? II semble qu'il n'y ait plus nulle part
de place pour ceux qui ont du quitter leur
pays uniquement parce qu'ils ont dans leurs
veines Ie sang qui fut aussi Ie sang d'Abraham, le sang de Jesus, Ie sang de Marie, Ie
sang des ap6tres. Ce sont des refugies sans
refuge. II y a deja eu bien des persecutions
dans Ie monde, mais aucune n'allait jusqu'a
expulser les victimes de ~eur pays en leur
fermant en merne temps I'entrce des autres
pays. Pour la plupart de ces victimes il n'y
a plus de paix et de liberte ni en Europe
ni au-dela des mers. Combien avait raison
Ie grand ecrivain et educateur catholique,
George N. Shuster, quand il ecrivait, dans
The Commonweal du 2 decembre 1938
183
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Les moyens de transport modernes peuvent etre de
veri tables merveilles, mais en ce qui conceme la grande
majorite
des refugies, on peut dire que ces merveilles
n'existent
pas pour eux. Bien rares sent ceux qui cnt
I'argent,
le passeport et l'autorisation
necessaires pour
entrer dans ce pays. Ce sont tous des homrnes traques,

exposes a la haine la plus cruelle que l'humanite ait
connue depuis des siecles, ils sont entoures d'un mur
insurrnontable
d'eau, d'acier et de faim. II n'y a pas
dans l'histoire de comparaison exacte possible avec la
cruelle situation d'aujourd'hui. A I'epoque des persecutions romaines, les chretiens traques pouvaient encore
fuir dans les montagnes avec Cyprien, au dans les catacombes avec Clement. Mais maintenantjl
n'y a plus sur
la terre un seul trou qu'une police bien erganisee
ne
puisse decouvtir et ou elle ne pourrait chasser son gibier.

« Un homme descendait de Jerusalem it
Jericho ; il tomba entre les mains des brigands, qui le depouillerent, et l'ayant charge
de coups, se retire rent, le laissant it demi
mort» (Luc, x, 30 et suiv.).
Cette parabole de Jesus symbolise le sort
d'Israel. Depuis qu'il a du quitter la Ville
sainte, de puis que le Temple a ete detruit
et qu'Israel est disperse dans le monde errtier, il est periodiquement
la victime de
persecutions. Mais aucune n'eut encore un
caractere aussi diabolique que celle-ci.
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Merne les persecutions frequentes du moyen age, donr I'hypocrisie et I'infamie ont
ete denoncees maintes et maintes fois par les
grands papes tels que Alexandre II, Innocent III, Gregoire IX, Innocent IV, Martin
V, Nicolas V, Paul III et tant d'autres, et
aussi par des saints, comme Bernard de
Clairvaux, ne sauraient etre cornparees aux
persecutions actuelles, bien que les antisemites de nos jours s'y referent volontiers.
Les persecutions contre les J uifs au moyen
age provenaient d'un rnalentendu sur I'attitude de l'Eglise. L'Eglise etait impatiente
de voir la Synagogue convertie au Christ,
ce qui fournissait un pretexte aux fauteurs
de troubles sociaux ou les princes rapaces
en tiraient pretexte pour persecurer et depouiller les J uifs. Dans routes les persecutions medieva les, on peut constater qu'on
gardait Ie souci du salur eternel des J uifsce qui, certes, ne justifie pas ces persecutions,
mais les distingue nettement de celles de
nos jours -,
au fond, elles etaienr une
tentative, cruelle et profondernenr erronee,
de gagner les J uifs. L'attitude
du
moyen age a l'egard des J uifs a donc une
base spirituelle et religieuse, alors que la
lutte actuelle est Ie triomphe de la bestia185
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lite. Aucune persecution anterieure n'alla
aussi loin que celle que nous vivons aujourd'hui, car aujourd'hui on ne se contente plus
de menacer l'existence physique des J uifs,
on veut tuer en eux la personne hurnaine, la
dignite inalienable de l'homme.
Le bon Samaritain, voyant I'homrne jete
au bord de la route « fut touche de compassion. II s'approcha, banda ses plaies apres
y avoir verse de l'huile et du vin ; puis il
le mit sur sa pro pre monture, le mena dans
une h6tellerie et prit soin de lui ».
Le monde n'entendra-t-il
pas l'invitation
du Christ:
« Va-t-en et fais de merne ? »
Chacun a le devoir d'etre courageux et reflechi, vrai et juste Ii I'egard des victimes de
la folie raciste et d'etre pour elles un frere,
C'est Ie devoir des peuples et de leurs hommes d'Etat de trouver, par un effort indivi duel et surtout collecti] , des possibi lites de
vivre pour ceux qui sont contraints de s'expatrier. Ce qui parait utrle Ii un national isme Ii courte vue ne correspond pas toujours
Ii I'jnteret ver itablcd'une
nation ; celle qui
accueille les persecutes dans un esprit de
justice et de char ite agit Ii la longue aussi
dans son interet bien compris. Aucun pays
ne fournit un exemple aussi magnifique de
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la verite de ce fait que les Etats- U nis. Mais,
d'autre part, on doit attendre de chaque
emigre qu'il se montre vraiment digne de
I'hospitalite dont il jouit et qu'il soit reconnaissant de I'aide la plus modeste.
Au debut du mois de decernbre 1938, lord
Baldwin a lance, dans une conference radiodiffusee, un appel en faveur des refugies :
J'ai a vous parler ce soir en faveur d'une bonne cause
qui concerne Ie m.onde entier. ],ai it vous demander de
venir au seCOUTS des victimes, non pas d'une catastrophe naturelle, d'un tremblement de terre, d'une inondation au d'une famine, mais de I'eruption d'une
cruaute commise par des hommes contre d'autres
hommes.
Des milliers d'homrnes, de femmes et d'enfants, depouilles de leurs biens, chasses de leur foyer, £rappent
a nos partes pour trouver asile et refuge, un abri contre
Ie vent et un toit protecteur contre la tempete ...
]e ne peux pas vous depeindre ce que cela signifie
d'etre meprise, stigmatise, expulse comme un lepreux.
C'est un def a l'honneur de notre pays) un clef} a
notre char ire chr etienne - a nous de relever ce def ...
Comment peut-on aider? Notre sensibilite se tourne
tout d'abord vers les petits enfants. II y en a des milliers qui ont ete separes de leurs parents apres avoir
vecu des scenes de souffrances dont les effets terribles ne
peuvent etre repares que par beaucoup de sollicitude et
de bonte humaine.
II y a au mains 50.000 enfants juifs, ainsi que des
milliers d'enfants chretiens, qui doivent Stre emmenes
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d'Allemagne
des qu'on aura de l'argent pour les transporter, les nourrir, les habiller, les loger et les clever,
jusqu'a ce qu'ils soient prets
s'etablir quelque part

a

dans

Ie

monde.
Nous devons

nous occuper aussi d'une autre sorte
d'appels dechirants : ceux qui viennent d'epoux ou de
peres chretiens qui ont epouse des femmes de religion
ou d'origine juive et qui refusent d'abandonner leurs

a

femmes et leurs enfants bien qu'ils sachent que,
mains de pouvoir quitter l'Allemagne,
l'avenir est vraiment sans espoir pour eux et pour ceux qui leur sont

chers ...
Comment, connaissant toute cette detresse, pourronsnous nous souhaiter sincerement « Joyeux Noel»
?
Comment pourrons-nous
esperer avoir nous-meme un
« joyeux Noel» avant d'avoir fait tout ce qui est en
notre pouvoir pour soulager ces peines qui ne nous ant
pas
infligees
nons-memes ?

ete

a

Le pape actuel, lorsqu'il n'etait encore
que Ie Cardinal Pacelli, a approuve l'appel
de lord Baldwin en declarant que Ie pape
Pie XI donna it son approbation
humaine
et chretienne a tous les efforts qui rendent
a ternoigner de la sympathie aux victimes
innocentes pendant ces temps de detresse et
ales secourir d'une maniere efficace. L'aide
est« une bonne ceuvre qui interesse Ie monde
entier ».
l'ceuvre.
La folie raciste est toujours
nous
tous,
sera
brise
si
Mais son pouvoir

a
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chreriens comme J uifs, faisons « nostra culpa, nostra maxima culpa ».
Com bien de chretiens ont prepare l a voie
au racisme par leur flirt avec Ie nationalisme heretique, par I'abandon pratique du
commandement evangelique de charite, par
un certain antisemitisme qu'on adoptait sous
couleur de religion ! Combien de chretiens
ont prepare]
ulius Streicher qui, dans un
meeting populaire tenu Ie 15 aout 1934 dans
Ie Sportpalast
de Berlin, prononca cette
phrase extravagante
: Par Ie national-socialisrne, Ie peuple allemand sera sauve
d'une race stigrnatisee pour toute I'eternite
par Ie crime du Golgotha, ce dont Ie monde
sera un jour reconnaissant au national-socialisme. Combien de chreriens l'ont prepare en voulant imputer la crucifixion de
J esus aux seuls J uifs ! Aucun homme ne
partici pe a la redemption par Ie Christ s'il
ne se declare pas Iui-merne coupable en
rnerne temps que les ] uifs, s'il ne confesse :
« Seigneur, c'est moi qui vous ai fait ce mal,
car il vous a ete fait a cause de mes peches.»
Dans la faute, ] uifs et non-] uifs sont egaux,
Ie Christ a dit pour les uns et les autres :
« Pere, pardonnez-leur
! » « Omnes enim
peccaverunt et egent gloria Dei. Ils ont tous
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peche et ont besoin de la grace de Dieu »
(Rom., III, 24) . La vanite suffisante de beaucoup de ch reticns a favorise la presomption
des neo-paiens qui se croient sans peches.
Mais les J uifs ont aussi leur part it la
naissance du racisme. Com bien d'entre eux
se sont laisses prendre aux erreurs du materialisme et du relativisme modernes, et it
la fausse « emancipation»
qui demandait
la destruction de toutes les barrie res que la
loi morale impose it la vie sexuelle ! Maintenant la perversite sevit, maintenant on traite
l'homme comme un animal de reproduction. Maintenant on enleve it l'individu la
responsabilite et la possibilitc de regler sa
vie selon sa propre conscience. Maintenant
on nie la verite absolue et on repousse le
message du Chrisr comme un poison. C'est
au nom de toutes ces doctrines qu'on torture
les J uifs.
Tant que tous, J uifs et chretiens, ne confesseront pas leur faute, dechir ant ainsi le
reseau de leurs peches, rant que l'appel it la
conversion et au renouveau de l'esprit appel qui monte de toute cette detresse humaine d'aujourd'hui
- ne sera pas entendu
de tous, la puissance du racisme ne sera pas
brisee, car le racisme est un fleau de Dieu,
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c'est son arret sur une hurnanite qui se vantait de pouvoir se passer de lui. Depuis la
Renaissance qui, a beaucoup d'egards, n'etait pas une « renaissance », mais une decheance, le monde occidental s'est eloigne
de plus en plus de Dieu, main tenant il s'est
effondre, couche par terre dans son propre
sang. Le Christ seul peut le relever et le guerir !
La lutte que le racisme a dechainee, fait
un depart entre tous les esprits. Il n'y a plus
qu'un pour et un contre a l'egard de l'homme, comme il n'y a qu'un pour et un contre
a l'egard du Christ. Les J uifs aussi ternoignent aujourd'hui
pour Jesus de Nazareth.
Eux qui n'ont plus de toit au-dessus de leur
tete et bient6t plus de terre sous leurs pieds
ne peuvent-ils pas dire avec le Christ :
« Les oiseaux ont leurs nids, les renards ont
leurs tanieres, et le Fils de l'homme n'a pas
ou reposer sa tete» ? Comme lui, on les
raille, on leur crache au visage, on les f1agelle, on les tue. N e leur tresse-t-on pas
aussi une « couronne d'epines » ? N e les
compte-t-on pas, comme lui, « parmi les
malfaiteurs » ? Pour etancher leur soif, ne
leur presente-r-on pas, comme a lui, une
« eponge avec du vinaigre » ? Israel, indis191
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solublement lie au Christ, est semblable it
lui. La croix it cause de laquelle il repoussa
jadis Ie Christ lui a maintenant ete imposee.
Sa vie est une souffrance et un martyre. Aujourd'hui, sans Ie savoir et sans Ie vouloir,
les J uifs, par leur martyre, ternoignent en
quelque sorte de leur roi, qui est Ie roi du
monde entier.
Mais certains
rendent
ce temoignage
d'une facon consciente. N ous enrrevoyons
par lit I'accomplissement
qu'annonce saint
Paul. U ne J uive completement
incredule
visitait de temps en temps, par interet artistique, une eglise viennoise ou e1le se sentait, egalement pour des raisons esthetiques,
attiree par une image de la Mere Douloureuse. Pendant les journees de terreur, apres
les fetes de Paques 1938, elle fut contrainte,
avec son mari et son fils, de faire du nettoyage dans une villa. Enferrnee dans une
piece, e1le dut frotter Ie parquet avec de la
lessive et des copeaux d'acier, de sorte que
ses mains se mirent bient6t it saigner. Tout
it coup, e1le entendit un cri dechirant, un
gemissement tel qu'elle n'en avait jamais
entendu, des soupirs, qui venaient du plus
profond de l'ame et semblaient exprirner
toute la douleur d'une creature torturee qui
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erie vers la delivrance. Ce cri de douleur
la terrassa et soudain elle cornprit Ie sens de
I'image de la « Mater dolorosa ». Des lors,
elle sut qu'en ceux qui sont lies au Christ, la
vie du Christ se refiete et se repete, et que la
souffrance et Ie sacrifice, nes de l'amour, apportent au monde Ie salut. Les mains sanglantes, mais Ie ceeur joyeux, elle rentra
chez elle avec son mari et son fils qui saignaient egalement, Ma lgre ses mains blessees, elle alia des Ie lendemain a l'eglise oil
se trouve I'image de la Mere Douloureuse
et demanda d'etre recue dans I'Eglise,
Le martyre de tous ceux qui souffrent aujourd'hui de despotisme raciste ne sera pas
en vain. Francois Mauriac a dit dans un
message a des ecrivains allemands en exil :
N ous pourrions ecrire qu'il n'existe pas de consolation humaine pour Ies martyrs d'Allemagne et d'Autriche,

que toute

parole

est inutile,

sauf

celles

qui

montent vers Dieu et crient justice.
Et pourtant, voici une pensee qui pourrait les aider
a De pas perdre cceur : iis n'ont pas souffert en vain,
cette fois ; I'exces de leur douleur a reveille Ie monde.
'Toutes les nations de la terre cedent aujourd'hui a un
sentiment de honte et de degout. Cette fois encore, c'est
la croix qui sera la plus forte. Le cri qui monte de l'enfer de Dachau nous empechera de nous rendormir. Et
un jour viendra, un jour de joie et de reconciliation, ou
nous nous souviendrons que nous avons prie et souffert,
193
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nous chretiens de toutes les Eglises, en union avec les
martyrs d'Israel, et que nous avons pris conscience de

cette iraternite qui nous unit, dans le Dieu d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob, le « Dieu de douceur et de consolation », comme l'appelle Pascal.
Et nous demandons a un Allemand, qui sans doute
aujourd'hui serait exile d'Allemagne, a Beethoven, de
nous unir tous dans l'hymne d'amour de sa Neuvierne
Symphonic: Taus les hommes son! des [reres ...

Le racisme est toujours puissant, mais il
s'est donne lui-merne Ie coup mortel. II a
cree des temps nouveaux. Car jusqu'a present, les J uifs et Ies chretiens se sont persecutes les uns les autres. Au temps de I'Eglise
primitive, c'etaient les J uifs qui persecutaient les chretiens, au moyen age, ce sont les
. chretiens qui ont persecute les J uifs, Aujourd'hui ils sont hais et tortures les uns et
les autres par un tiers. C'est le signe d'une
heure particulicrement
importante
dans
l'histoire du salut.
Les dictatures totalitaires,
qui font aujourd'hui violence aux hommes, provoquent
chez les meilleurs d'entreeux
un reveil it
l'egard du Christ. N ous pouvons esperer
que leur sort actuel conduira aussi les J uifs
it une veritable renovation religieuse. Dieu
seul sait si la persecution dont souffrent au194
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jourd'hui
les J uifs et les chretiens ne les
arnenera pas it reconnaitre,
dans une foi
commune, Ie rneme Seigneur. De meme
nous souhaitons ardemment que le martyre
commun rap proche les uns des autres les
chretiens catholiques et les chretiens protestants. N ous esperons de meme que, avec
la grace de Dieu, leur temoignage commun
realisera ce que Wladimir Solovieff a contemple dans sa « Vision de I'Antechrisr » :
l'union de ceux qui croient au Christ dans
la « monarchie de saint Pierre », dans la
vraie ligue d'amour de I'humanite.
U ne heure particulierernenr
importante
dans l'histoire du salut a sonne, A nous de
I'utiliser. Celui qui aujourd'hui
veut sauver l'homme doit se laisser sauver d'abord
par Celui qui a pu s'appeler le Fils de
l'homme.
Une heure particulierernenr
importante
dans l'histoire du salut a sonne, rnerne si la
puissance de la bete ne parait pas encore
pres de s'effondrer. A cette heure, c'est Ie
devoir de tous les chretiens de lutter contre
les puissances des tenebres par les armes de
l'Esprit. La premiere de ces armes est la
priere. N ous devons prier comme la chretienre a prie pendant les siecles passes quand
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un danger immense la menacait venant des
Turcs, L'Eglise a introduit ces paroles du
psaume dans la « messe votive» pour la protection contre les paiens : « Qu'ils sachent
que votre nom est Dieu. V ous etes seul le
Tres-Haut
sur toute la terre. Mon Dieu,
rendez-Ies semblables au tourbillon,
a la
paille qu'emporte
le vent, » « Secoureznous, Dieu de notre salut, pour la gloire de
votre nom delivrez-nous
et pardonnez nos
peches. Afin que les nations ne disent : ou
est leur Dieu ? Qu'on connaisse parmi les
nations et sous nos yeux la vengeance que
vous tirez du sang de vos serviteurs lorsqu'il
est repandu. Que les gemissements des ca P:
tifs montent jusqu'a vous. » Seigneur, detruisez la geole, en laqudle la bete de l'abirne a transforme votre rnonde, afin que les
hommes se reconnaissent comme f reres et
que regne votre amour !
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LE TRIOMPHE

DE LA VERITE

J e considere taus les evenernents « sub
specie antichristi venturi », declara, il y a
cinquante ans, Wladimir Solovieff. Mais les
evenernents de nos jours doivent etre compris « sub specie antichristi praesentis »,
sous Ie signe de I'Antechrisr present. Meme
si ce que nous vivons actue'1lement n'est pas
la derniere « incarnation»
de I'Antechrist,
une chose est certaine : c'est son visage qu'il
nous montre taus les jours.
Le vendredi saint 1939, l'Italie fasciste a
envahi et viole un pays avec lequel elle etait
jusque-Ia Iiee d'arnitie. Pour l'occupation de
l'Albanie, Benito Mussolini a precisernent
choisi Ie jour au la reine de ce pays etait en
couches et il l'obligea it s'enfuir avec son
enfant age de trois jours. II a choisi pour
bombarder la capitale precisernenr Ie jour
au Jesus mourut sur la croix, Ie jour au ses
mains sanglantes supplierenr l'humanite de
ne plus repeter Ie crime de Cain. Qui ne
voit pas lit la railterie de la bete, qui n'entend pas Ie cri ironique : « S'il est Ie Fils de
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Dieu, qu'il descende de la croix et qu'il
nous en empeche !»
Le dimanche de Piques, Pie XII, en reponse it cette provocation, a declare qu'il ne
pouvait y avoir de paix si les engagements
solennels n'etaient pas tenus et que l'ordre
ne saurait exister sans justice. Sa declaration
faisait allusion aux paroles de saint Augustin sur les « Empires sans justice ».
Sans la justice, en eflet, que sont les royaumes, sinon
des ramas de brigands ? car qu'est-ce qu'une troupe de
brigands, sinon un petit royaume, une espece de 50-

ciete, qui a son chef, qui a son pacte et ou le partage
du butin se fait suivant certaines conventions ? Que si
cette troupe malfaisante vient a se recruter et a grossir,
au point de se saisir de places ou elle etablisse Ie siege
de sa domination, de prendre des villes, de subjuguer
des peuples, alors elle s'arroge ouvertement
Ie nom de
royaume, non parce qu'elle a renonce au brigandage,
rnais parce qu'elle l'a couronne par I'impunite. On connail

la reponse

aussi juste

que spirituelle

que

fit

a

Alexandre le Grand un pirate rombe en son pouvoir.
« A quoi penses-tu, lui dit Ie rei, d'infester Ia mer? A quoi penses-tu d'infester la terre ? repond fierernent
le pirate. Parce que je n'ai qu'un frele navire, on m'appelle corsaire ; et parce que tu as une grande flotte, on
te nomme conquer ant. » (Saint Augustin, De cioitate

Dei,

IV,

5. Paris, chez Didot, 1877.)

L'Eglise

s'eleve contre
198
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haine », contre la loi de la « jungle », contre
I'atheisrne total qui nous menace sous Ie
manteau du racisme. Avec Pie XI et Pie
XII I'episcopat mondial a prorionce son
« contradico », son « non ». Leurs paroles
nous donnent la certitude que la verite
triomphera
et avec la verite la charite et
la paix qui sont les fruits de la verite.
Le S juillet 1938, les eveques suisses, dans
une lettre pastorale parue lars de la J ournee Iederale de la Priere, ant eleve leur voix
en faveur de la dignite de I'homme, sacree,
parce que donnee par Dieu, exigeant Ie
respect de I'individu
et l'amour du prochain:
Ainsi nous, cbretiens, plaidons aujourd'hui pour les
droits et Ia dignite de la personnalite humaine, telle
qu'elle a ete placee par Dieu dans l'ordre naturel, telle
qu'elle a

ete rachetee

et sanctifiee

par Ie Christ.

Dieu crea, a cote des anges, les hommes en tant
qu'individus, formant un tout, in dependants, avec une
vie propre, avec des forces vitales spirituel les, doues de
raison et munis d'une volonte libre qui est capable de
prendre et d'executer

des resolutions

de son propre

chef.

C'est cela que nous appelons une « personne ». Cette
personne depend de Dieu, mais elle a en meme temps
des droits inalicnables, inviolables, conferes par Dieu,
et une diguire a l'image de Dieu. Si nous voulons porter un jugement sur l'origine de l'homme, Ie fait premier et determinant
Que nous ayons
considerer
est

a
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cree par Dieu. La question de I'ap-

race et it un sang determines est secon-

daire et peu importante. Le respect, la justice et l'amour
doivent de-passer le cercle etroit de la race et s'etendre
a tous les hommes. Le Christ a inelu tous les hommes
dans le Notre Pere. Tous, non seulernent les hommes du
merne peuple et de la meme race, sont « Ie prochain s,
enseigne Ie Christ dans la parabole du Bon Sarnaritain.
Dieu le Pere a cree la personnal ite humaine. Le
Christ, comme Sauveur, a cree la personnalite cbrerienne. La personne chretienne, c'est l'homme purifie
par la grace du Christ. Deja l'enfant baptise, « regenere
par l'eau et l'Esprit-Saint », est un enfant de Dieu, « ne
de Dieu » pour une vivante communaute de grace avec
Ie Christ. U ne personne chretienne, c'est Ie chretien qui,
dans et avec Ia grace du Christ, forme sa vie d'apres
I'enseignement et Ie modele du Christ jusqu'a Ia plenitude de Jesus~Christ, comme dit saint Paul. C'est pourquoi Ia communaute des chretiens, des baptises, est Ia
communaute d'un ordre plus Cleve que la simple communaute de Ia race et du sang. C'est pourquoi saint
Paul dit encore : « Si quelqu'un vit dans Ie Christ, il
est une nouvelle creature ; les vieilles choses sont
passees ; void, toutes choses sont devenues nouvelles»
(II Cor., v, 17). L'acte de bapterne prevaut sur I'acte
de naissance. En tant que chretiens, Dieu lui-meme nous
a particulierement rapproches les uns des autres, mais
toujours de telle sorte que nous comprenions dans notre
amour chretien taus ceux qui ne sont pas chretiens.
Mais celui qui arrache I'homme a la proximite et a la
parente de Dieu ravit a l'homrne la dignite et le prestige. L'abandon de Dieu est suivi de l'abandon de
l'homme. La destruction de l'original est suivie de la
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destruction de son image. La persecution de Dieu est
suivie de la persecution de 1'homme. Le mouvement
athee d'aujourd'hui, et avec lui le materialisme, Ie bolchevisme, Ie communisme athee et le nationalisme hostile au Christ, maltraitent et detruisent avec une brutalite telle que oe l'a jamais ccnnue Ia personne humaine et Ia submergent dans la masse, dans la dasse,
dans la race, dans la nation, dans I'Eat, dans le tourbillon de la vie economique, dans la technique, dans
Ie sport, dans I'ivresse des sens, dans Ie plaisir, dans
l'excitation permanente. L'homme n'est plus e lui» ni
« elle », rnais un neutre, collectivise, etarise, un simple
numero.

La

oil meurt I'amour de Dieu, l'amour du prochain
meurt egalement. Le plus grand peche, la haine de
Dieu, est suivi sur-Ie-champ de Ia haine entre Ies hommes, entre Ies classes, entre les peuples. Comme notre
monde sans Dieu saigne de Ia plaie pestilentielle de la
haine ! Que cette peste est contagieuse ! Demande-toi
aussi a roi-rnerne, cher chretien : Est-ce que je vis chaque jour dans Ia vraie conscience de la dignite des
hommes, qui sont mes semblables en Dieu ? Le bien et
Ie mal de notre patrie dependent aussi aujourd'hui de
l'observation du grand cornmandement de I'amour.

Le metropolitain de Varsovie, Ie cardinal
Alexander Kakowski, se prononca, dans une
lettre pastorale de I'ete 1938, contre l'heresie
racist" et declara que pour les vrais chretiens la question « aryen ou non-aryen » ne
se posait pas. Il ecrit :
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Maintenant
I'instant est venu ou nous devons exp rimer notre opinion sur Ie racisme et sur les theories du
« sang ». Le racisme est en opposition aussi bien avec
la doctrine du christianisme qu'avec les traditions polonaises. Notre conscience nation ale, notre conscience de
scldat, ne nous pennet pas de comprendre pourquoi un
individu qui a un nom « aryen », mais qui, dans les
relations commerciales, ecorche Ies pauvres paysans,
doit etre considere, du point de vue de I'interet de I'Btat, cornme un element de plus de valeur que nos camarades juifs qui, heroiquement, offrirent leur vie pour la
Pologne et portaient dans les tranchees l'uniforrne des
legionnaires
polonais, bien qu'ils eussent pu avoir un
rang bien plus eleve dans l'armee autrichienne ou vivre
ailleurs en paix.

L'archeveque
de Malines et primat de
Belgique, le cardinal J oseph- Ernest van
Roey, a adresse, en novembre 1938, aux
pretres de son diocese une etude profonde
et penetrante sur le mysrere du sang dans
l'economie du salut, OU il a repousse et condarnne l'heresie raciste. II declare que Ie
racisme et son application est en contradiction evidente avec la religion catholique, en
opposition manifeste avec ses dogmes et sa
morale, sans qu'une conciliation soit possible.
'
La doctrine du sang, telle que nous venons de l'exposer et telle qu'elle est preccnisee aujourd'bui, doit done
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etre reprouvee comme erronee et funeste. Le totalitarisme qui derive du sang et se concretise dans les exigences de la race est une absurdite doctrinale et constitue un immense danger moral.

Au my the du sang et de ses effets vraiment
sanguinaires, le cardinal oppose le mystere
du sang du Christ qui est le mystere de
l'amour divin, le rnystere de notre redemption, le mystere qui est Iormule dans la
parole: « Personne n'a un plus grand amour
que celui qui donne sa vie pour ses amis »
(J ean, xv, 13) et qui est proclarne dans le
« cantique nouveau»
que, d'apres l'Apocalypse, les saints du ciel chantent devant le
Christ : « Vous avez ete irnmole, et vous
nous avez rachetes a Dieu par votre sang,
de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation (v, 9).
Dans une lettre au cardinal van Roey, du
17 novembre 1938, I'archeveque de Paris,
le .cardinal J ean Verdier, adhere aces developpements
lumineux. Avec une clarte
qui oblige chaque catholique, il condamne,
lui aussi, la nouvelle heresie :

a

a

Quel def
la sair-e observation des faits, la veritable science et aux traditions spiritualisres de l'univers,
cette pretention de faire du sang I'unique source des
aptitudes et des perfections physiques, intellectuelles et
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morales de l'homme ! On est humilie quand on lit des
affirmations aussi etranges : « Le droit est l'expression
des exigences du sang ... et ce droit n'est val able que
dans la mesure
il se met au service de la race. » Don-

au

ner une telle origine

a

ce qu'il

y

a de plus sacre dans

l'humanite, au Droit, n'est pas seulement, je viens de
Ie dire, un clef} a la science et a l'histoire, c'est de plus
professer « le materialisme Ie plus abject» et ouvrir la
porte aux pratiques les plus honteuses. A quelles affreuses consequences nous conduit en effet une telle doctrine ! Les faits Ies plus actuels s'ajoutent
la logique
meme elementaire
pour denoncer ces consequences et
reveler un des plus graves dangers qui aient menace

a

notre pauvre humanite ! C'est, dans l'ordre philosophique, le « monisme » et le monisme mater ialiste. Tout
est matiere, force brutale !
Le droit n'est plus la regle ideale, absolue, superieure
a taus les inrerets, la commune mesure dont tous les
individus et taus Ies peuples se servent pour discerner
Ie bien et Ie juste ! 11 n'est que l'expression des exigences du sang et de la race!
Si cela est, les differences raciales engendreront, dans
Ie monde et jusque dans un meme pays, des differences
de droit au seul profit du plus fort.
Des lars, toutes Ies oppositions, toutes les Iuttes, toutes les destructions deviennent legitimes, quand elIes
sont faites pour assurer la preeminence et la domination
du plus fort ! Quelle affreuse perspective ! L'humanite
serait-elle done une jungle, au seuls les plus forts ont
le droit de vivre ?
Helas ! cette consequence n'est pas seulement d'ordre
theorique. Les faits dont nous sommes les temoins, et
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qui heurtent si profondement notre sensibilite humaine
et deconcertent notre raison, disent bien haut que des
individus et des peuples obeissent deja aces etranges
convictions !
Tout pres de nous, au nom des droits de la race, des
mil liers et des milliers d'hommes sont traques comme
des betes fauves, depouilles de leurs biens, veritables
parias qui cherchent en vain au sein de la civilisation
un asile et un marceau de pain. Voila l'aboutissement
fatal de la theorie raciale.
Et si dernierement un crime, stupide certes, et qu'on
ne saurait trap reprcuver, a surexcite toutes Ies passions
d'un peuple, il est bien certain que ces violentes attitudes sont dues surtout

a

la philosophic

nouvelle

qu'cn

propage et qu'on exploite !
II est, helas ! bien d'autres consequences encore qui
decoulent necessairement de la preeminence raciale ! Si
elles prevalaient, on recule epouvante devant la nouvelle vie qui serait imposee a la pauvre humanite ! Ce
sera it la sterilisation obligato ire pour ceux dont la faiblesse serait un obstacle a la force ou a la beaute de la
race ; ce serait l'euthanasie, une bien vilaine chose sous
un joli mot, c'est-a-dire Ie droit et le devoir d'inviter et
au besoin d'aider a mourir tous ceux dont la vie est
devenue inutile ou dangereuse, c'est enfin, sous Ie nom
d'hygiene sociale, toute une aerie de mesures qui, par
bien des cotes, rappelleraient I'elevage des animaux.
Nous devrions dire adieu a ces attitudes chretiennes
qui entourent l'infirmite et la vieillesse de respect et
meme d'amour, et qui, plus qu'on ne le croit, penetrent
l'atmosphere que nous respirons de douceur et de fraternite. Que Dieu nous protege contre ces theories et
leurs applications! Qu'il ecarte de nous ce « racisme »

205

RACISME

-

A NTISEMITISME

...

que notre civilisation chretienne repudie au nom de Ia
biologic, de l'histoire, de la vraie philosophic, du droit,
de Ia morale traditionnelle et de Ia religion chretienne !
Et avec I'Eglise, regardons ces affirmations nouvelles
comme des « dogmes » absurdes et des theories tres
dangereuses.
Plus que jamais, attachons-nous it. ces idees de fraternite universelle, de sage ljberre, de respect pour tout ce
qui est humain et de predilection pour les membres
souffrants de la grande famille humaine ! C'est la vraie
civilisation, la civilisation chretienne, la notre I

De rnerne, l'archeveque
de Lyon, Ie
cardinal Gerlier, primat de France, dans
une conference prononcee Ie 12 janvier 1939
au Palais de Justice
de Bruxelles,
en
presence du cardinal van Roey et de Leopold III, roi des Belges, declara que Ie
monde etait submerge par un mater ialisrne
degradant. On ne devrait pas oublier que la
societe est forrnee d'hommes, et que l'homme
a besoin d'une mystique qui l'eleve plus
haut que la matiere. A cause de cet oubli,
Ie monde se rejette du materialisme vers le
totalitarisme,
la semi-divinite
machiavelique. « La divinisation de I'Etat est un sacrilege. » Car l'homme y perd ses inalienables
privileges moraux. Le monde a besoin d'une
juste synthese de la societe et de la per206
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sonne. L'antisemirisme
notamment, a dit Ie
cardinal, est indigne d'une nation civi lisee.
Le monde meurt quand I'amour meurt,
car la barbarie, dans laquelle Ie monde
menace alors de sombrer, n'est plus une vie,
cela surtout apres que Ie Christ est apparu
au monde. Contre lui, la haine de l'enfer
s'est enflamrnee. La pretention totalitaire de
l'Etat et de la race veut aneantir I'ceuvre
du Christ. C'est dans ce sens que Ie Patriarche de Lisbonne, Ie cardinal
Goncalves
Cerejeira, a condamne Ie racisme dans une
allocution du 18 novembre 1938 devant les
represcntants du clerge portugais :
Les regimes totalitaires tendent a etouffer la liberte
de l'Action catholique.
II faut bien reconnaitre que cette tendance est essentielle
son ,Principe intime d'absorber toute I'activite
de I'individu. Des lars que I'Etat proclame qu'il n'y a
rien en dehors de lui, Ia vie catholique et la liberte
meme de 1'Eglise apparaissent comme une restriction
sa domination absolue...
En Allemagne, l'Action catholique a ete, contre la foi
des traires et Ies droits du Christ, systematiquemenr
annulee. L'Etat divinise s'arroge des droits divins, absoIus. C'esr une conception entierement nouvelle de la
societe et de la vie. Dieu, s'il existe, se revele dans la
conscience magnifiee de la nation ou de la race qui ont
pour organe supreme l'Etat.

a

a
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Si le totalitarisme l'emportait completement, ce serait
la destruction dans les ames de l'ceuvre du Christ. n
s'oppose a la separation de la mission temporelle qui
est celIe de I'Etat et de Ia mission divine que le Christ
a confide
I'Eglise. C'est sur cette separation que repose, comme sur une poutre maitresse, toute la civilisation chretienne.
Le dilemme est le suivant : ou le totalitarisme renonce a lui-merne en laissant a Dieu ce qui est a Dieu,
par consequent la vie morale et religieuse, et avec elle la
Iiberte de conscience et le respect de la personne humaine, ou fidele a Iui-meme il veut absorber toute la
vie de I'homme en delimitant et en imposant une conception integrale de la vie - et, dans ce cas, il n'y a
pas de place pour l'Action catholique ni pour Ia liberte
de Ia personne humaine.
A Ia base du conflit douloureux exist ant en Allemagne
entre l'Etat naz.iste et les Eglises, il y a plus qu'un episode passager de la Iutte historique entre I'Etat et
l'Eglise : il y a tout le drame de I'heritage chretien.
L'Bglise (et avec eIle tant de protestants heroiques )
souffre et lutte pour Ie regne du Christ auquel on veut
substituer Ia religion de la communaute allemande, expurgee du christianisme « oriental ». De toute sa souveraine autorite, le Vicaire du Christ a denonce au monde
la perfide
guerre de destruction» habilement et systematiquement dirigee contre l'Eglise en Allernagne. 11n'a
meme pas hesite a Ia declarer une « persecution relle
qu'il y en eut peu de si terribles et de si graves ».
L'Allemagne raciste a trouve une foi nouvelle dans la
communion de la nation allemande ; Ie my the de la race
a remplace l'ideal du Christ ; « a la conception chretienne a succede Ia Weltanschauung raciste » - comme

a

«
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disent les chefs autor ises -, laquelle a restitue a I'Allemagne son arne, son arne germanique ; la Terre Sainte
des Allemands} dit le doctrinaire officiel du regime, Rosenberg, « c'est l'Allemagne et non la Palestine ... ; c'est
le sol pour lequel les Allemands se sont battus, le sol
travaille et retourne par Ia char rue, dont Ie soc, SOliS
l'eflort des bras de nos paysans, ouvre Ie sein de notre
mere la terre ».
Cette foi nouvelle est la base de toute l'education nationale. La facon de I'imposer difiere de celle employee
en Russie en faveur de la foi communiste : elle est
mains brutale, mais plus insinuante. Evitant les violences sanglantes, elle a la superior ite de ne pas susciter Ie
remede de l'horreur.
Elle tolere meme l'exercice du culte, mais elle Ie veut
confine dans les temples. La vie catholique retourne
s'exiler dans les Catacombes ... Pendant ce temps, la jeunesse est elevee dans la foi nouvelle. Toute la puissante
machine de propagande officielle fonctionne, telle une
catapulte, contre la conception chretienne, sans I'avouer, grace a la permanente substitution de l'ideal
naziste a I'ideal chretien.
Tandis que Ie communisme est franchement athee, le
nouvel ideal se proclame lui-meme religieux. Mais cette
religion ne laisse pas d'etre la mort de la religion chretienne : c'est la religion de la nation. On ne croit pas
a la Revelation et I'on n'attend pas de Redemption.
Dieu se revele a travers la race, dans la conscience de
ses chefs. La race est pure, et de ses racines profondes
nair le principe du salut.
L'ideal national reclame pour lui le caractere de
divino Il adopte Ie vocabulaire religieux de I'adoration.
n cultive l'emotion religieuse dans Ie sacrifice total de
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l'individu a son service. 11 celebre ses fetes dans une
atmosphere de mystere sacre.
En un mot l'ideal naziste offre, ainsi qu'on I'a dit, un
e Ersatz de Dieu s, 11 devalorise et ruine la foi chretienne, en mobilisant en faveur de la nation toutes les
forces mystiques.
Nalls disons que Ie totalitarisme absolu de I'Etat est
inconciliable avec l' Action catholique. Si celle-ci est,
comme nous l'avons VU, la vie catholique elle-meme,
elle ne peut manquer de se traduire exterieurement,
ainsi que toute vie. Le catholicisme vivant est un temoignage public rendu au Christ dans la pensee et dans
l'action, englobant la vie entiere.
II oe peut se confiner dans les temples, il doit eclairer
divinement la morale, Ie droit, la philosophie, l'art, l'economie, la politique, tcute l'activire hurnaine.
Parce qu'un catholicisme vivant ne peut etre un catholicisme muet, c'est-a-dire une foi Qui n'eclaire pas
l'homme et une vie divine Qui ne transfigure pas et
n'ennoblit pas dans toute son activite, it est necessairement incompatible avec toute entrepr ise de dechristianisation de la vie.
Aussi I'accuse-t-on de catholicisme politique, alors
qu'il est strictement religieux, uniquement parce qu'il
ne renie pas Ie Christ, mais qu'il le confesse pratiquement.
Vouloir qu'il ne rende pas temoignage au Christ equivaut a. lui demander de le trahir, de se renier lui-merne,
de cacher ce qu'il est.
11 ne peut pas ne pas denoncer l'erreur raciste, parce
qu'elle est la negation du dogme de la Redemption chretienne qui s'etend a. toutes les races, Iesquelles, en qualite d'ceuvres de Dieu, trouvent sans distinction dans Ie
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sang du Christ une egale source de grace et de regeneration.
II ne peut pas ne pas denoncer l'erreur de statolfitrie
qui divinise Ie pouvoir, parce qu'illui faut obeir a Dieu
plutdt qu'aux hommes et que Dieu parle, en ce qui
concerne les choses de I'ame, par le Christ et par son
Eglise.
Il ne peut pas ne pas denoncer l'erreur du culte
paten de la force, de l'ambition, de la violence, de la
durete, de la haine (dont le monde indigne vient d'avoir un cruel exemple dans les ignominieuses vexations
infligees aux Juifs), comme opposee a l'esprit du Christ.
Un CceUI qui resre chretien clair proclamer, avec l'Bvangile, que bienheureux sont les doux parce qu'ils possederont 1a terre ; bienheureux sont les misericordieux ... ;
bienheureux sont les pacifiques ...
Tout cela n'est pas du catholicisme politique, c'est
simplement du catholicisme.
Vendre pour une securite douteuse l'heritage chretien, c'est avoir perdu la raison d'etre ; c'est mourir
ignominieusement de ses propres mains ; c'est renouveler Ie hi deux peche de Judas.
Catholicisme politique ! le divin Maitre, lui aussi,
fut accuse de cela au tribunal de Pilate : « Si tu Ie
remets en liberte, tu n'es pas l'ami de Cesar ; car tout
homme qui se fait roi est contre Cesar. »
C'est au nom de I'interet de l'Etat que Jesus a ete
condamne
mort.

a

Dans une allocution prononcee Ie 13 novembre 1938 dans la cathedrale, I'archeveque de· Milan, Ie cardinal Ildephonse
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Schuster, s'eleve contre Ie my the nordique
de la race. Ce qui donne a ce grand discours
toute son importance, c'est que non seulement il declare Ie my the du
siecle
comme absolument contraire au dogme de
l'Eglise, mais qu'il Ie refute aussi au point
de vue historique et theologique, Dans cette
allocation il dit notamment,

xx·

U ne espece d'heresie est nee a l'etranger et s'insinue
un peu partout. Non seulement elle porte atteinte aux
fondements surnaturels de l'Eglise catholique, mais, en
materialisant dans le sang humain les concepts spirituels d'individu, de nation et de patrie, elle denie a
I'humanire toute autre valeur spirituelle et constitue
ainsi un peril international non moindre que celui du
bolchevisme lui-mente ...
Aujourd'hui, au nom de ce my the du XXe siecle, on
met au ban du territoire de I'Empire Ie descendant d'Abraham, rnais en meme temps on combat l'unique religion revelee. Demain, en vertu des memes principes, ne
voudra-t-on pas renouveler aussi contre les descendants
d Auguste et de Varus Ie massacre des Legions romaines
dans la foret du Teutberg ?
On parle beaucoup et partout de bonne volonte de
paix pour eviter a tout prix un conRit international.
Mais cette philosophie nordique'" qui est devenue theesophie et pclitique it la fois, ne constitue-t-elle pas la
forge
ron fabrique les armes les plus meur-trieres
pour une guerre it venir ? Ce sera l'heure predite par
l'Evangile quand il dit : « Surget gens contra gentem
I

au
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et regnum adversus regnum. » (On se dressera peuple
contre peuple, royaume contre royaume.)

En Italie, outre Ie cardinal Schuster, les
cardinaux
N asall i-Rocca, archeveque
de
Bologne, et Adeodato Piazza, patriarche de
Vcnise, ant egalement attire l'attention sur
les dangers du raeisme.
Le racisme poursuit l'homme de sa haine
qui empoisonne tout, l'Eglise Ie poursuit de
son amour, de eet amour duquel Dante dit
au dernier vers de sa Divine Come die «qu'il
meut Ie soleil et les autres eroiles ».
Des vagues de bassesse et de crime deferlent sur la terre, mais leur puissance sera
brisee. Nous avons confianee en la parole du
psaume : Abysms abyssum invocat ! Un
abime appelle l'autre, l'abime de la cruaute
diabolique appelle I'abirne de la misericorde
divine. Au lIot des atrocites humaines suecedera un torrent de bonre divine. L'exces
du pcche est si effrayant que no us pouvons
esperer que Dieu veut it nouveau nous combIer de sa grace. C'est pourquoi rien ne
pourra nous decourager, merne si, it l'heure
presente, Ie bien parait tellement impuissant
dans Ie monde. La verite et la charire
triompheront.
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POSTSCRIPTUM
Ce livre a ete ecrit au debut de 1939, et
publie quelques semaines apres la declaration de guerre. Bien des choses ont change
depuis. La France s'est effondree, mais elle
est sur Ie point de ressurgir a nouveau.
Presque toute l'Europe est sous Ia botte de
Hitler et de ses complices. Des milliers ont
ete tortures, des millions meurent de faim,
un nombre incalculable
de gens qui fermaient leurs oreilles aux cris des J uifs martyrises, ont passe par les memes souffrances
qu'eux. La terre toute entiere est plongee
dans la guerre ; Ie monde est en f1ammes.
Bien deschoses ont change. U ne chose,
pourtant, n'a pas change : la cruaute des
bourreaux nazistes. II est impossible d'enurnerer tous Ies crimes monstrueux que les
Nazis ont commis. La plupart de leurs actes
barbares sont encore inconnus. Les cris de
ceux qui sont cnferrnes dans les ghettos de
Pologne, n'ont pas encore perce les murs.
N ous ne pouvons pas imaginer les scenes
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qui se passent dans les prisons les plus horribles que Ie monde ait jamai vues. Qui, la
soif du sang, Ie desir du mal, Ie besoin diabolique de torturer n'ont pas change chez
les nazis. Plus leur champ d'action s'etendait, plus leur cruaute augmentait. II y a
des gens qui se dernanderent, si les histoires
qu'on racontait, n'etaient pas exagerees ou
simplement
inventees par la propagande
juive ou britannique.
La realite depasse, helas, les rapports les
plus incroyables, Nul homme civilise ne
pourrait imaginer les tortures, auxquelles
des millions d'etrcs humains sont soumis
chaque jour en Europe.
Des milliers d'atrocites pourraient
etre
ajoutees it celles enurnerees dans ce livre,
pour prouver la these de l'auteur, selon laquelle Ie nazisme constitue purement
et
simplement une revolte contre Ie Christ et
Ie dogme chretien. Aussi, les ennemis de
Dieu torturent les Chretiens aussi cruellement que les J uifs. Ils haissent avant tout Ie
Christ lui-rneme, ils veulent supprimer son
esprit, exterminer son sang. En poursuivant
Ie Christ, ils attaquent aussi bien ceux dont
il descend, que ceux qui se reclament de lui.
A un certain moment, Ie Pere Ignace
216

ANTICHRISTIANISME

Brglez, recteur de l'etablissement re1igieux
de Nova Ose1ice, pres de la frontiere italienne, recut l'ordre de quitter l'endroit, s'il
ne voulait pas etre arrete. Convaincu de son
innocence, il se rendi t chez le chef de la
Gestapo, pour lui dire qu'il ne voulait pas
quitter son poste.
Alors le chef nazi lui repondit :
- Innocent, vous ? Mais ne savez-vous
done pas que notre Fuehrer a jure d'exterminer tous les J uifs et tous les prerres catholiques ?
Lorsque le Frere Ignace ajouta qu'il n'avait jamais fait la rnoindre propagande politique ou anti-allemande,
il lui fut repondu :
- Pas de propagande
? Mais, Herr
Priester, Ie fait que vous existez, est une
propagande suffisante I Quand vous entrez
dans votre eglise pour dire la messe, vous
faites une propagande
enorme. Voyez, je
suis Bavarois et j'ai beaucoup de symparhie
pour VOll'S. C'est pourquoi je vous donne le
bon conseil : « Sauvez-vous I » N ous avons
recu l'ordre de vous arreter cette nuit, er
une fois entre « leurs» mains, vous serez jete
dans le camp de concentration de Begunje.
J e suppose que vous savez, comment on y
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traite les cures et les moines - comme des
chiens I »
La rnerne nuit, Ie Pere s'enfuit en Italie,
(« The Tablet », Londres.)
En Pologne, les Nazis ont fonde un corps
de troupe special, qu'ils appellent « Sonderdienst ». II se compose simplement de brigands arrnes, qui ont la mission de tuer Ie
plus grand nombre de gens possible. lIs se
promenent en petits groupes dans les rues
des villes et essaient de provoquer les habitants, afin de pouvoir commencer un pogrom. lIs poussent par exemple un passant,
l'accusent de les avoir pousses, I'arretenr et
tirent sur lui. Tous les jours, ils arretent des
hommes et des femmes, et les fusillent surle-charnp, non seulement sans proces, rnais
sans raison aucune. Ils n'attaquent pas seulement les passants dans la rue, ils entrent
aussi dans les maions et perpetrent
leur
ceuvre funebre dans l'ombre. La majorite
des victimes de la police allemande, de la
Gestapo et du Sonderdienst sont des anciens
officiers, des cures ou des J uifs. (« The
Tablet », 3 Oct. 1942).
Les Nazis s'attaquent aussi aux femmes.
L'eveque Radonski a publie Ie rapport suivant :
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« Dans Ie sol martyrise

de notre patrie,
de nouvelles tombes s'ouvrent journellement, et parmi les dernieres victimes, on
compte de plus en plus 'de femmes polonaises. L'ennemi sait, que, pour atteindre
une extermination
systematique de la nation polonaise, il doit aussi tuer les femmes,
qui personnifient la vie, Ie travail et Ie renoncement
soi-meme. Mais ne pouvant
briser l'esprit national, l'ennemi a di rige
toute sa haine et sa ruse diabolique contre
la femme. Elle avait fait une forteresse imprenable de sa maison, dont les murs etaient
decores de l'image de la Dame de Cestochowa, reine de Pologne. La plupart d'entre
elles sont soumises aux tortures les plus
inouies et aux souffrances morales les plus
intolerables. Celles qui echappent aux pelotons d'execution ou aux camps de concentration, sont poursuivies dans les rues ou
arrachees de leurs foyers, puis jetecs en pature aux instincts les plus feroces de la bete
humaine. Les femmes de toutes les classes
et de toutes les provinces sont traitces de
merne : ouvrieres, pays annes, bourgeoises,
intellectuelles, religieuses, infirrnieres d'orphelinats ou d'asiles de vieillards ; pas une
femme polonaise n'echappe. Les Allemands
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les torturent pour la seule raison qu'elles
perpetuent
la race polonaise.»
(Voir
« Catholic Times », London, 7 aout 1942.)
Les Nazis airnent patauger dans Ie sang.
Mais ils preferent encore davantage pervertir I'arne, abolir toute dignite humaine, detruire Ie respect de soi-merne, et avant tout,
priver les hommes de leur union avec Ie
Christ. Au camp de concentration
de Bojanow, ils forcent les religieuses it epouser
.des membres du parti nazi. Le camp est
uniquement habite de religieuses polonaises,
au nombre de 250. Celles qui sont jeunes et
saines, sont forcees d'abandonner
leurs habits religieux et sont soumises it des tortures
morales qui ont pour but de leur faire abandonner leur foi et leur serment. Aussitot
apres, el1es disparaissent.
Seules, les religieuses vieilles et malades restent en permanence en prison. (« The Universe », London, 28 aout 1942.)
Le but supreme du Nouvel Ordre est de
supprimer tout ce qui a rapport au Christ.
L'extermination
des J uifs, un des points les
plus importants du programme nazi, n'est
qu'un .pas vers ce but.
Selon une documentation officielle, environ 2.000.000
de Juifs en Europe nazie ont
extermines par meurtre

ete
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en masse, inanition, deportation, esclavage et par les
epidemics des ghettos infects et des colonies de travaux
forces qui ont ete crees par le Gouvernement nazi et ses
satellites pour la destruction des ]uifs. Peu de temps
apres le premier bombardement de Cologne par la
R.A.F., 258 ]uifs ont ete transpor tes aux casernes de
Gross-Lichterfelde dans la banlieue de Berlin et fusilles
titre de represailles. Ce fait, expressement mis en evidence par les Nazis, etait un prelude de mauvais augure
aux atrccites a venir.
En juin 1942, Ie chef de la Gestapo H. Himmler
visita le ghetto de Varsovie, aujourd'hui Ia plus grande
agglomeration juive en Europe occupee, et institua une
soi-disant « Commission de la destruction », presidee par
un nomme Fou, Nazi notoire. A cette commission il
fit savcir que le temps etait venu de depeupler Le ghetto.
Au mois d'aour 1942, les bureaux europeens d'une
agence juive de bonne reputation apprirent que Ies
ghettos polonais furent rapidement vides par meurtre,
deportation et inanition. On annoncait par la suite que
100.000 Juifs furent tues it Varsovie et 50.000 it Lwow.
Le Gouvernement
polonais a Lcndres confirma ces
nouvelles horrifianres en constatant qu'en octobre 1942
seulement 40.000 cartes d'alimentation furent irnprimees
pour les ]uifs du ghetto varsovien dent la population,
en mars 1942, s'elevair it 433.000.
Conformemenr au plan presence par Herman Backe,
secretaire d'Etat
l'Economique, Hitler donna l'ordre
en ete d'exterminer tous les Juifs avant la fin de decembre 1942. Selon ce meme plan, tous les J uifs vivant en
Allemagne et dans les pays occupes devaient, apres deportation en Europe Orientale, etre massacres en masse,
ce qui resoudrait une fois pour toutes le probleme juif
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en Europe. Les raisons de ce plan seraient d'ordre economique, visant au soulagement des difficultes d'alirnentation par l'annihilation d'au mains 4.000.000 de personnes qu'il aurait fallu nourrir autrernent,
L'adoption de ce plan fut retardee par l'opposition
de certains chefs nazis, comme par exemple Ie Dr.
Frank, Gouverneur General de la Pologne, et H.
Himmler chef de la Gestapo, qui n'etaient pas mus par
des motifs humanitaires, mais qui, pour le profit de
I'Etat, voulaient epargner les artisans et ouvriers specialistes juifs, dont on avait grand besoin en Pologne.
Aussitot Ie plan adopte, les pogroms et executions en
masse commencerent. Ceux qui etaient incapables de
travailler etaient massacres, et ceux qui etaient en esclavage mouraient aussi vite.
La deportation est devenue une forme premeditee
pour I'extermination des juiis. Trente pour cent des
deportes n'arrivent jamais a leur destination. Ces chiffres sont in diques dans un rapport officiel du chef de la
S.S. Ferdinand Hiegs it Himmler pour I'ete 1942.
Depuis lars, « transplantation dans l'Est » est devenue
un terme euphemique de la Gestapo pour assassinat
premedite.
Pendant l'ete 1942 quelque 200.000 Jui!s deracines
perirent avant meme d'atteindre leur destination. Depuis
lors, des milliers de Juifs qui avaient ete deportes dans
des ghettos polonais auparavant, en furent arraches et
envoyes dans les terres devastees et steriles tout le long
de la frontiere russo-allemande. Des rapports de temoins
oculaires et le fait que leur courrier fut renvcye des
ghettos avec l'inscription : « Plus ici »- ne laissent pas
de doute sur le sort de ces victirnes.
Des journaux souterrains, arrives recemment de
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Pologne, donnent des recits de temoins oculaires sur les
scenes monstrueuses dont s'accompagne la soi-disant deportation et transplantation dans l'Est. W.R.N.~le journal principal de eette presse, nous dit : « P'e~dant le
dernier transport de Juifs arretes dans les villages pres
de Varsovie pour etre transferee dans le ghetto de la
ville} tous ceux qui etaienr incapables de se tenir au pas
des gardes allemandes, qu'ils fussent adultes, vieillards
au enfants, ont ete fusilles sur Ie champ. Les atrocites
envers la population juive sont sans doute l'execution de
ce que Hitler a annonce dans son discours du 30 janvier
sur I'exterminaticn des Juifs en Europe. Ce Que nous
voyons de nos prop res yelix nous preuve que des officiers,
sous-officiers et soldats allemands charges de la besogne
de bourreau, l'accomplissent avec un exces de zele qui
depasse de beaucoup la stricte obeissance et I'execution
des ordres. Ainsi un agent de la Gestapo, dans un endroit ou on rassemblait les J uifs pour leur deportation,
en faisant semblant de traiter ses prisonniers d'une
maniere affable, appela un garc;on tremblant et lui demanda : e As-ru peur ? » Le gosse chuchota : « Qui ».
« Tu n'auras plus peur », le rassura l'agent en le conduisant au mUI, ou il dechargea son revolver dans la tete
de I'enfant.
Les miserables restes de la population juive se trouvant encore en Europe occidentale, detenus dans certaines regions et dans des camps de concentration, sont
vite transportes vers l'Est. Cette technique sert un
double but. Les Juifs sont eloignes de la lumiere
demi
eteinte qui eclaire encore les rues de Paris, Bruxelles,
Anvers et Amsterdam ainsi que des yeux de la population de l'Europe occidentale et centrale, et chasses vers
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l'obscurite et Ia desolation completes de l'Europe orientale toute en ruines.

La-bas I'extermination se fait sans attirer l'attention.
Car bien que les Allemands se vantent de leur plan d'exterminer tous les Juifs, ils prennent extremement soin
de cacher a la population locale et au monde entier, voire
meme au peuple allemand les horribles details de I'execution de ces plans. D'autre part leur propagande rapporte dans route son horreur les meurtres cornmis par
leurs satellites roumains, croates, slovaques etc.
La facon de tuer par la deportation est decrite dans

un rapport du Gouvemement polonais date du 24
D'apres ce rapport, on entasserait les ]uifs
par groupes de 150 personnes dans des wagons de marchandise qui, normalement, ne peuvent contenir qu'un
tiers de ce nombre. Les planchers sont couverts d'une
caliche de chaux au de chlorine arrosee d'eau. Les portes
sont plombees. Quand les trains arrivent au lieu de
destination, la moitie des occupants est deja suffoquee au
morte de faim. Les survivants sont envoyes dans des
camps speciaux au sud-est de la Pologne ou on precede
a l'execution en masse de taus ceux qui ne sont pas en
etat d'erre utilises pour le travail force. De 250.000
personnes ainsi « re-installees », 4.000 seulement sont
arrivees aux bataillons de travail.
Depuis longtemps deja les Allemands etaient en train
de faire des essais pour I'extermination scientifique des
] uifs, avant que ne fut realisee recemment I'annihilation
en masse. Lorsque les gran des deportations commencerent, les Allemands decouvrirent qu'en entassant un
nombre suffisant de Juifs dans des wagons de march andise se dirigeant vers l'Est, tree peu d'entre eux surnovembre.
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vivraient
pratiquees

au voyage. Ces methodes
sur une grande echelle.

sont

maintenant

On a annonce qu'en Fevrier 1942, 1200 juifs hollandais, envoyes aux mines de sel et de soufre de Mauthausen en .Autr iche, furent mis au travail sans aucune protection contre les fumees : 740 en perirent bientdt. Plus
tard un grand nombre de Juifs furent entasses dans des

carnions de l'armee allemande hermetiquement fermes ;
tous y furent asphyxies par Ie carbone monoxyde provenant de ces memes camicns.
En Europe

orientale

plusieurs

centres

furent

etablis

pour I'assassinat scientifique et premedite des Juifs. Des
ouvr-iers chretiens polonais, temoins oculaires, ont rapporte que des edifices en beton situes

a

l'ancienne

fron-

tiere russo-allemande
sont utilises par les Allemands
conune chambres a gaz ; des milliers de juifs y sent mis
a mort. Le massacre de milliers de J uifs dans des fours
crematoires a Ozwiencim pres de Cracovie, fut confirme
dans des rapports recus demierement a Jerusalem.
Entre octobre 1941 et janvier 1942, toute la population juive des districts polonais de Konin, Kola, KIodowa, Ibica, Kujawy ainsi qu'un nombre considerable
de juifs du ghetto de Lodz furent transportes au centre
d'extermination
de Chelmno et asphyxies dans des
camions. L'existence d'un centre d'extermination
a
Kaunas (Lithuanie)
fut confirmee par une AmericoLithuanienne arrivee aux Etats-Unis Ie 7 juin 1942
bord du « Drottingholm ». Ceci fut peu apres confirme
par le Gouvernement polonais.
La toute derniere methode d'extermination scientifique et «bon marche » des Juifs est, parait-il, l'injection
d'air dans les veines. Cela produit un ernpoisonnement
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general et une mort rap ide. De cette Iacon les medecins
allemands arrivent
tuer 100 Juifs I'heure,
Depuis le commencement de la guerre jusqu'a I'explosion de la campagne d'extermination totale, pres de
500.000 juifs avaient deja ete massacres dans des

a

a

(P.M. 9 dicembre 1942)

pogromes.

Ce qui augmente encore l'horreur de ces
atrocites, c'est qu'en ce moment il n'ya aucun
moyen de les arreter. A ces actions bestiales,
nous ne pouvons opposer que nos protestations et nos prieres, Les eveques america ins
ont expr ime leur sympathie pour les victimes
de ces criminels.

Le jour de priere pour la Pologne, observe a la cathedrale de Westminster,
Ie Cardinal Arthur Hinsley
lanca un appel au monde civilise l'exhortant a mettre fin,
le plus vite possible,
cette campagne total ita ire d'extermination qui menace toute la population juive
d'Europe. « ]e joins rna voix, declara-t-il, a celles des
eveques catholiques de France, d'Italie et d'autres pays
en denoncant solennellement la persecution brutale des
Juifs. On a vu en Pologne des actes d'une haine de
race tellement sauvage, qu'on croirait que ces hommes
ont forme le dessein diabolique de tourner toute Ia
Pologne en un vaste cimetiere pour la population juive
d'Europe. Nous faisons appel aux sentiments humains
et au sens chretien de ~ustice du monde entier pour que
scit mise une fin, Ie plus vite possible, a cette campagne
totalitaire d'exterminatian.
»
En signe de protestation contre les massacres de Hitler, les catboliques suedois observerent le 4" dimanche
de l'avent comme jour de priere pour les Juifs, confer-
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mement

a

un appel de l'eveque Johannes Mueller, vicaire apcstolique de Suede. Dans une lettre adressee

a

Mgr. Erling Eidem, archeveque de l'Eglise d'Etat, il
declara : « Au nom de to us les catholiques suedois, j'exprime notre profonde sympathie pour tous ceux qui, de
nos jours, souffrent d'une persecution cruelle et sauvage, et sont massacres en masse. Nos cceurs sont remplis
de douleur en voyant qu'en Europe - qui etait et devrait toujours ihre une terre chretienne - des milliers
d'innocents sont persecutes,
tourmentes et tues, au
arraches sans rnerci de leurs foyers et leurs patries pour
Stre pousses dans l'exil et dans Ia misere a cause de leur
race au pour avoir defendu la liberte de leur pays. »
,

L'age de I'horreur est devenu un age de
grandeur. Les catholiques de langue francaise notamment se sont distingues, V oici ce
qui s'est passe en Belgique (d'apres « News
from Belgium» du 1. aout 1942) :« Apres
I'invasion, les Nazis voulur ent appliquer
aux J uifs de Belgique les lois qui regissent
les J uifs allemands. Ils n'y reussirent guere,
et ayant eu d'autres sou cis, n'insisterent pas.
Mais lorsque la resistance beIge s'organisa
en Belgique, illeur fallut un bouc emissaire,
et c'est alors qu'ils intensifier ent leur action
antisemite graduellement.
Un acte de sabotage ayant ete commis Ie 20 juin, 70 Belges,
soi-disant communistes, 60 prisonniers de
guerre et 1000 J uifs furent deportes en Russie, d'apres la « Bruesseler
Zeitung ».
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Quand les Nazis essaient de faire mourir de
faim les enfants juifs, en leur refusant des
cartes de rationnement,
la Croix Rouge
belge intervient et les nourrit mieux que
les autres enfants. Quand les J uifs sont
obliges de porter l'Etoile de David, les maitres d'ecole expliquent it leurs eleves, que
cela n'est pa·s une honte, mais une marque
de distinction.
Des douzaines d'incidents
pareils arrivent journellement
en Belgique.
Les barbares ont beau faire croire, que tout
Ie mal vient des J uifs, les Belges, depuis
plus de six siecles, savent bien que le mal
est en chacun de nous, et que seuls ceux,
qui sont capables de maitriser leurs passions,
appartiennent it une race superieure, la race
des hornrnes dignes. Ce sont eux qui regnerant sur terre. »
Les eveques hollandais, imitant les prelats francais, ont public une lettre pastorale
centre la persecution des J uifs. Sur quoi Ie
delegue du Reichskommissar,
un nornme
Schmidt, declara Ie 2 aout :
- Les represcntants
de l'Eglise Catholique ont envoye au Commandant militaire
Christiansen une petition, dans laquelle ils
demandent un meilleur traitement des Juifs.
Tous ceux qui se mettront en travers de
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notre route au essayeront de nous ernpecher
d'accomplir notre tache, partageront Ie sort
de leurs proteges, quel1e que soit leur nationa lite. On a lu dans les egliscs un document, dans lequel on critiquait les mesures
prises par nous contre les J uifs, pour assurer la reus site de notre campagne. Dans ces
circonstances, les Al1emands considerent les
proteges de l'Eglise
Catholique
comme
leurs pires ennemis et vont les expatrier vers
l'Est, Ie plus vite possible. C'est ce qui est
en train de se faire. »
,
Mgr. J. de Jong, archeveque d'Utrecht,
et Mgr. Dr. Lemmens, eveque de Roerrnond, accuses d'inciter les Catholiques hollandais it protester contre les deportations
de J uifs hol1andais, ant Ie grand honneur
d'etre appeles des « saboteurs» dans l'hebdomadaire nazi « Volk en Vaderland ».
Le courage avec lequel Ie peu pie, et le
clerge de France ant tenu tete aux ordres de
leur gouvernement, si soumis
Hitler, temoignera eternellement
en leur honneur.
Monseigneur Chaptal, eveque auxiliaire de
Paris, dont la mere etait d'origine juive,
porte ostensiblement I'Etoile de David, le
signe que taus les J uifs francais sont obliges de porter, selon un decret du gouverne-
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ment francais. De nombreux pretres et religieusesont
imite Ie geste courageux
de
Mgr Chaptal, pour indiquer qu'ils se solidarisaient avec les Juifs poursuivis. La foule
parisienne leur montra une sympathie enthousiaste, des attroupements
se formaient
autour d'eux, des inconnus leur serraient la
main.
Imitant les pretres, de nombreux etudiants chretiens arborerent egalernent I'Etoile de David. Beaucoup d'entre eux furent arretes par la Gestapo et envoyes dans
les camps de concentration
de Cornpiegne
ou de Draney, La plupart d'entre eux recurent dans leur carte d'identite I'estampille
« J uif », et furent traites par les Allemands
comme des non-Aryens.
(Voir « Evening
Standard»
du 3. aout 1942)
L'eveque de Beauvais a 'egalement proteste en se rendant en grande pompe, dans
ses vetements sacerdotaux, et precede d'un
servant qui portait la croix, au bureau ou
les J uifs etaient forces de s'inscrire.
De nombreux Francais ne purent ref reindre un cri de colere, lorsque M. Laval, it son
tour, se mit it deporter les J uifs, selon I'exemple et la volonte de ses patrons nazis.
Le journal « The Tablet»
de Londres a
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public dans son nurnero du 12 Septembre
1942 l'article suivant : « Le pogrom fran-

cais » :
« Comme jadis aux marches de chevaux
de sa jeunesse, en Auvergne, Pierre Laval
s'est adonne a un trafic particulierement
odieux : la traite des blancs. Son ministre
du Travail, Hubert Lagardelle, a menace,
que les Allemands emploieraient
des methodes plus radicales, si Ie systerne de volontaires applique jusque-Ia ne suffisait pas,
pour mobiliser les 350000 ouvriers francais,
dont l'industrie de guerre allemande a un
besoin si press ant ... Un instant, il sembla que
Ie gouvernement
de Vichy allait devenir
clerical, d'une facon assez embarrassante,
se trouvant en parfaite entente avec l'Eglise,
sur tous les problernes moraux. Mais aucun
gouvernement
ne peut a la fois obeir aux
principes de l'Eglise et a ceux du troisieme .
Reich. Aussi, Ie choix du marechal Petain
devint clair Ie jour, ou il envoya promener
Ie representant
du Saint-Siege,
lorsque
celui-ci vint lui demander une attitude plus
humaine envers les J uifs. »
Lorsque Pierre Laval se mit a executer
les ordres des Nazis, qui demandaient I'extradition de tous les J uifs etrangers, les
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archeveques et eveques de la France inoccupee se reunirent pour protester contre la
persecution des J uifs. Et comme la presse
et la radio Irancaises refuse rent de pu blier
leur protestation, ils firent de sorte que la
nouvelle se propageat de bouche en bouche.
lIs envoyerent au Marechal la lettre suivante :
«Nous ne pouvons plus erouffer la voix de
notre conscience. Au nom des lois d'humanite et des principes chretiens, nous elevens
notre voix pour reclamer la sauvegarde
des droits de tout etre vivant. N ous lancons
un appel angoisse pour qu'on ait pitie des
innombrables
meres et enfants soumis it
tant de souffrances. N ous vous supplions,
M. Ie Marechal, de tenir compte de nos protestations, et de respecter les lois de justice
et de charite. »
Monseigneur Thias, eveque de Montauban, a fait lire le 30 aout 1942 une lettre
pastorale de toutes les chaires de son diocese,
« sans commentaires ». Elle contenait les
passages suivants :
« J e lance it la face du monde la protestation indignee de la conscience humaine.
Tous les hommes, qu'ils soient aryens ou
non-aryens, sont des freres, puisqu'ils ont
232
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ete crees par le merne Dieu. Tout etre humain, a quelle race ou religion qu'il apparrienne, doit etre respecte aussi bien par les
individus que par les gouvernements.
Les
mesures antisernites prises acruellement sent
un defi a la dignite humaine, une violation
flagrante des droits de la f amille et de l'individu ... A Paris, des dizaines de milliers
de J uifs sont traites de la f acon la plus barbare et la plus sauvage. Dans notre propre
diocese, nous assistons au spectacle affligeant et navrant de famiUes dechirees et
dispersees, traitees comme du betail et deportees vers des destinations inconnues, ou
les attendent les pires epreuves. Que Dieu
console et forti fie ceux qui sont si abominablement persecutes, et donne enfin aux hommes une paix veritable et dura:ble, basee sur
la justice et la char ite. »
Par une ordonnance du 2 Aour 1942, le
minisrere de l'Information
de Vichy interdisait a la presse de mentionner la demarche faite en faveur des J uifs par Mgr.
Valeri, au nom du Pape, au pres du Chef de
l'Etat.
Le cardinal Gerlier, archeveque de Lyon
et primat de France, a demande a tous les
cathoIiques de ne pas livrer aux autorites
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les enfants de J uifs, qui ont ete deportes en
Allemagne
ou qui se trouvent dans des
camps de concentration
francais. D'autres
Lettres
Pastorales,
recommandant
aux
catholiques francais de donner aux J uifs
tout secours possible, ont ete lues dans toute
la zone inoccu pee.
Le « Times» de Lorrdres a annonce le 9
Sep. 1942 que le general de St. Vincent,
gouverneur militaire de Lyon, a ete destitue par Laval, pour avoir refuse d'obeir
aux ordres de Vichy et de collaborer aux
arrestations en masse de J uifs dans la zone
inoccupee, ou de mettre ses troupes it la disposition des auto rites, dans cette intention.
D'autres chefs catholiques se joignirent au
cardinal Gerlier et refuserent de livrer les
enfants juifs, qui devaient etre deportes, Un
grand nombre de ces enfants sont actuellement hospitalises et nourris dans des Iamilles
catholiques francaises,
Un Americain qui a vecu it Marseille,
ecrivait
le 1" septembre
1942 dans le
« Volksrecht » de Zurich, que « de nombreux Francais, suivant l'exemple du clerge,
ont brave la police de Vichy, en each ant de
nombreux J uifs recherches par el1e. L'attitude de la population rnerite toutes les lou234-
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anges, pour avoir exprirne ouverternent son
horreur devant les methodes de son gouvernement, et pour avoir offert son assistance
a taus ceux qui etaient poursuivis, et meme
pour leur avoir permis de s'echapper, dans
beaucoup de cas. Ceux qui furent arretes,
furent deportes dans des wagons de bestiaux; trente personnes dans un wagon, a
peine couvert de paille et verrouille pendant tout Ie voyage qui durait parfois une
quinzaine de jours.
A Lyon, huit peres J esuites furent arretes
et emprisonnes pour avoir cache dans leur
couvent plusieurs centaines d'enfants juifs
ou etrangers, Lorsque la police francaise se
presenta une premiere fois, les J esuites reIuserent de repondre, et la police se retira.
Vichy sembI a ne pas vouloir insisrer, mais
les Allemands exigerent que les enfants leur
soient livres, notamment ceux de nationalite
etrangere, Lorsque la police se presenta une
seconde fois, les enfants avaient deja ete envoyes secretement en lieu sur. C'est alors que
les J esuites furent arretes. La plupart des
enfants avaient ete abandonnes deliberement
par leurs parents, parce qu'en France, ils
avaient encore une chance d'echapper, alors
qu'en accompagnant
leurs parents, ils al235
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laient vers la mort lente qui les attendait
presque surernent dans les ghettos polonais.
Le fameux pere J esuite Chaillet est devenu un heros de la resistance francaise
contre les atrocites du gouvernement francais, agissant aux ordres des Nazis. II refusa
de donner les adresses des enfants recherches
et declara aux policiers venus pour I'arreter, qu'il agissait sur l'ordre du cardinal
Gerlier. Questionne sur les raisons de sa
conduite, il repondit au prefer de police de
Lyon : il y a des limites it tout. N ous continuerons it nous occuper des enfants, et
nous ne vous dirons pas, air ils se trouvent,
avant que le gouvernement de Vichy ne nous
ait donne la promesse solennelle, qu'ils ne
seront pas deportes en Allemagne.
Le Pere Chaillet fut emprisonne it Privas, qui se trouve it environ 110 kilometres
de Lyon. Le nonce apostolique
it Vichy
protesta, le Secretaire d'Etat du Vatican fit
dire au rnarechal Petain, par l'ambassadeur
francais au Saint-Siege, que Ia conduite du
gouvernement
de Vichy envers les J uifs er
les refugies etrangers constituait une violation grossiere des principes elementaires,
proclames par le marechal lui-meme, lars
de son acces au pouvoir, et etaient incompa236
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tibles avec les sentiments religieux exprimes
si souvent dans les discours du marechs]
Petain. Le jour ou la lettre pastorale condamnant les persecutions des ] uifs et des
refugies etrangers, devait etre lue du haut
de routes les chaires, les eglises furent emplies Iongternps avant l'heure. Sur l'ordre
de Vichy, les maires des villes et des villages en interdirent la lecture, mais ajoure.
rent presque partout, que tout en transmettant un ordre du gouvernement, personnellernenr ils ne s'opposaient pas it la lecture de
la lettre pastorals,
« En France la resistance catholique contre les inhumanites des Allemands et tout particulierement
la deportation des juifs, est teilemenr vigoureuse, que Ies
ecrrvains germanophiles du pays lui ont donne Ie nom de
e Ia grande offensive ». Un de ces ecrivains, Jacques
Marcy,
dans une serie d'articles attaquanr I'Eglise,
revele I'etendus de Ia protection que Iee Catholiques cnt
donnee aux ] uifs menaces.
A Lyon, declare-t-il, chaque famille carhclique abrita
un Juif. Partout,
les autorites leur procurerenr des
papiers d'identite et des passeports. Des pretres aiderenr

des }uifs a traverser Ia frontiere suisse. A Toulouse des
enfants juifs furent caches dans des eccles catholiques ;
des fonctionnaires
civils catholiques, ayant eu vent du
pogrorne a venir, avertirenr des « refugies particulieremerit indesirables », ce qui fit que 50% purent s'echap-
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per. Les ecoliers catholiques de cette ville firent et distribuerent des copies de la lettre de protestation de
I'Eveque Saliege contre l'ordre de deportation.
(Catholic Times, le 20 novembre, 1942)

La Lettre Pastorale, protestant contre les
mesures prises contre les J uifs, fut envoyee
it toutes les paroisses. Des que la police francaise en eut vent, elle en interdit la lecture.
Un cure de province, monta en chaire Ie
dimanche suivant et annonca it ses fideles :
- J'ai recu deux communications que je
va is vous lire dans l'ordre chronologique.
Et il lut d'abord la Lettre Pastorale, et
ensuite l'ordonnance
qui interdisait de la
lire.
Ce fut un evenement unique de voir
catholiques et protestants, paysans et citadins, cures et eveques, sous la conduite du
Saint-Perc, s'unir dans l'opposition aux pogroms francais, L'Eglise protesta contre la
brutalite du regime d'Hitier.
C'est ce qui
fit dire au journal « Pilot»
de Boston :
« L'Eglise, qui combat sans flechir pour Ies
droits de Dieu, est devenue Ie champion des
Iibertes de I'homme. Cela n'a jamais ete
mieux dernontre que ces mois derniers en
France. Alors qu'une faible minor ite juive
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etair sauvagement
poursuivie,
l'Egl1se se
mit du cote de ceux qui souffraient, pleinement consciente des dangers qu'elle courait,
en faisant cela. »
Et le Pape Pie XII. en protestant lui
aussi, aupres du Marechal Petain, s'est montre le digne successeur de Gregoire
le
Grand, qui proteges les J uifs opp r imes.
Celui-ci ecrivit aux Hitler de son epoque :
« N ous vous defendons de molester 'les
J uifs et de leur imposer des restrictions qui
ne sont pas contenues dans les lois existantes.
N ous leur permettons de vivre en vrais Romains et de jouir de leurs biens, comme bon
leur semble. N ous leur interdisons seulement de posseder des esclaves chrctiens. »
Mais le vrai champion de la lutte de la
France contre les arrocires nazies, c'est I'archeveque Jules Saliege, qui a ecr ir dans une
lettre'pastorale
du mois de septembre 1942 :
« La morale chretienne et la morale humaine nous imposent des devoirs et nous
donnent des droits. Ces droits et ces devoirs
derivent de la nature merne de l'homme.
Elles peuvent etre violees, mais aucune
puissance morrelle ne peut les supprimer. II
a ete reserve
notre epoque de voir le triste
spectacle d'enfants, de femmes, d'hommes,

a
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de peres et de meres traites comme un vulgaire troupe au ; de voir les membres d'une
seule et meme famille separes les uns des
autres, et envoyes au loin pour une destination inconnue. Pourquoi le droit de refuge
n'existe-t-il plus dans nos eglises ? Pourquoi
sommes-nous un pays conquis ? Que Dieu
ait pitie de nous ! Mere de Dieu, priez pour
nous I » (N ew York Times, 9 .septembre
1942) .
Des juin 1941, Mgr. Saliege fit reciter
une pr iere speciale pour la fete du SacreCceur :
Sacre Creur de Jesus, ne permets pas, que
la dignite de l'homme et les droits derives
de son createur disparaissent de cette terre,
ni la d ignite du travail, ni celle de la famille, ni celle de la nation, qui descend de
Dieu, mais qui ne doit jamais devenir une
idole.
A Beverly Hills, Ie Dimanche 18 octobre 194-2, avec
la sanction du Tres Reverend John J. Cantwell, une
messe solennelle fut celebr ee et une quere faite pour les
victimes du terrorisme nazi en France. Le Reverend R.
Collard prononca Ie sermon.
« L'antisemitisrne, declare-t-il, est une offense contre
Jesus~Christ et la Sainte-Vierge ... S'il est un peche
qu'aucun Chretien ne doit commettre, c'est celui de ne
pas rester indifferent aux souffrances des autres. N ous
24-0
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devons etre prets a tout sacrifice pour venir en aide a nos
freres d'Israel persecutes.
« Aujourd'hui, plus que jamais, Iorsque la race qui a
donne au monde J esus-Christ est soumise a un martyre
depassanr les horreurs au fanatisme et les pires massacres des tyrans' teIs que N abuchodonosor et N eron, non
seulement devons-nous nous revolter centre les lois contraires a toute justice humaine, mais nous devons Clever
nos voix en faveur des condamnes. II est impossible
d'etre de vrais hommes, si nous restons insensibles a la
persecution de n'importe quelle partie de la race hu-

»

maine. En defendant les J uifs nous ne faisons que proteger les ideaux du Christianisme.
« II arrive un moment solennel dans la vie de tout
Chretien quand il doit faire un choix entre le Ciel et
l'Enfer. .. Le prix
payer pour avcir suivi la voix de sa
conscience, serait les travaux forces
perpetuite et meme
la mort. En ce qui concerne la persecution des Juifs, il
n'y avait pas de choix pour de Chretiens sinceres et pour
des Francais. L'attitude
noble et courageuse
de la
France chretienne envers ses freres d'Israel sera inscrite
comme une des plus belles pages de son Histoire. »

a

a

( «Noire Deme de Sion », Janvier 1943)

N'est-il parriculierement
frappant, que
I'archeveque
de Toulouse, qui a joue un
role primordial
dans la resistance du peupIe francais aux nazis, est it rnoitie infirme ?
Partiellement
paralyse, il peut it peine marcher, et il a beaucoup de difficulte it parler.
Mais malgre la faiblesse de son corps, son
esprit est lumineux, et son courage est im241
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battable. Malgre son infirmite, il resiste a
la force brutale des Nazis, avec route sa
foi. Ce prelat paralyse a juge Hitler et l'a
vaincu.
Car la persecution des J uifs par Hitler
est la persecution du Christ lui-memc. Et
Ie combat contre le Christ est le combat contre les ver ites eternelles, les plus hautes valeurs de la vie. Les Nazis veulent abaisser
toutes les valeurs terrestres a leur bas niveau.
Dans « Troilus et Cressida », Shakespeare
a prevu la ruine morale qui suit I'ideologie
nazie, et en aussi predit la fin :
Take but degree away, untune that string,

And, hark, what discord follows: each thing meets
In mere oppugnancy:

the bounded waters

Should lift their bosoms higher than the shores,
And make a sop of all this solid globe:
Strength should be lord of imbecility,
And the rude son should strike his father dead:
Force should be right; or rather, right and wrong-

Between whose endless jar justice residesShould lose their names, and so should justice too.
Then every thing includes itself in power,
Power into will, will into appetite j
And appetite, and universal wolf,
So doubly seconded with will and power,
Must make perforce an universal prey,
A nd last eat up himself,

Ie
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EPILOGUE

I
Le 24 Decembre 1941
Veille de Noel

Monsieur Ie Grand Rabbin de France,
Mon bon ami Wladimir
d'Orrnesson
vient de me donner votre adresse. J e tiens
a vous'ecrire pour vous dire 'le degout, I'horreur, I'indignation,
qu'eprouvent
l'egard
des iniquites, des spoliations, des mauvais
traitements de toutes sortes dont sont actuellement victimes nos compatriotes israelites,
tous les bons Francais et specialement les
catholiques. J'ai toujours trouve en eux non
seulement des esprits ouverts mais des cceurs
genereux et delicats. J e suis fier d'avoir
parmi eux beau coup d'amis. Un catholique
ne peut oublier qu'Israel est toujours le fils
aine de la promesse, comme il est aujourd'hui Ie fils aine de la douleur. Mais « Bienheureux sont ceux qui souffrent persecutions
pour la justice ». Que Dieu protege Israel
dans cette voie redemptrice. « J e ne serai
pas toujours irr ite », a dit Ie Seigneur par
la voix de son prophete.
Agreez I'expression des mes sentiments Ie
plus distingues,

a

PAUL CLAUDEL,
Ambassadeur de France
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II
Toulouse, Ie I" Janvier 1942.

Monsieur Ie Rabbin,
J'ai ete tres sensible aux vceux que vous
m'avez adresses en votre nom et au nom de
la Communaute israelite de Toulouse.
N ous ne pouvons pas oublier que, selon
la parole de Pie XI, les Catholiques sont
spirituellement
des Semites.
C'est une des raisons, et non pas la seule,
pour laquelle nous compatissons au malheur
d'Jsrael, et que nous demandons aDieu
d'etendre sa main seeourable sur tant de
souffranees et de douleurs,
C'est dans eet esprit que je vous adresse
mes vceux tres sinceres pour vous et pour
la Cornrnunaute israelite de Toulouse.
Veuillez agreer, Monsieur Ie Rabbin, l'assura nee de mes sentiments devoues,
JULES SALIEGE
A rcheoi que de 'Toulouse.
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Lee indications des pages citeee d' Adolf Hitler et d' Alfred
se referent a Man Combat, traduction
integrale de
Mein Kampf, par ]. Gaudefrcy-Demombynes
et A. Calmettes,
et Der Mythu! des XX. Lahrhunderts, 125" a 128'" edition, 1938.
Rosenberg

Lee declarations
des evsques anglals et des evsques americains aone empruntees
aux journa ux : Catholic Herald, New

York Times, New York Journal, The Catholic News, The
Monitor, The Catholic Herald Citizen.
Toutes les autres declarations
ecclesiastiques
des annees 1938
et 1939 sont empruntees
a la Documentation tatholique et a la
Croix, Paris.
L'auteur
a renonce it. indiquer
une bibliographie
ayant trait
au chapirre e La reponae de la Science a, pour eca rter tcute idee
de voir dans Ie racisme un veritable
probleme scientifique.
Au moment ou ce livre a ete imprime
Ie texte original
de

dernieres declarations des eveques francais n'etair pas disponible.
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